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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻲ
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴ 
Psycholinguistics


إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻦ اﻟﺮﺑﺎﺑﻌﺔ* ،ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺪوان** وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮد إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم 2019/2/20

***

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل 2019/7/1

ﻣﻠﺨﺺ
ﺚ ﻣﻮﺿﻮ ع "ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔِ اﻟﻨّﻔﺴ ﻲ" ﺑﺎﻟﺘّﻌﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔٍ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘّﻌﻠﻘﺔِ
ﺗﻨﺎو َل ﻫﺬا اﻟﺒﺤ ُ
ﺻ ﺪ ﺗﻤﻈ ﻬﺮ ﻛ ﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮ م
ﻒ اﺑﺘﺪاءً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ وﺗﻄ ﻮرِ ِه واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗِﻪ ،ﺛ ﻢ ﺣﺎ ولَ أن ﻳﺮ 
ﺑﻪ؛ ﻓﻮﻗ 
ﺻﺪ ﻣﺮاﺣ َﻞ ﺗﻄﻮر
ت اﻟﻨّﻘﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﻗﺒﻞَ أن ﻳﺮ 
ث اﻟﻌﺮﺑ ﻲ وﻣﺪى ﺣﻀﻮرِ ِه ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎ ِ
واﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺘّﺮا ِ
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨّﻔﺴ ﻲ وﻣﺠﺎﻻت ﺗﻄﺒﻴﻘِﻪِ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ وﺻﻔِﻪِ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘّﺎرﻳﺨ ﻴﺔِ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔِ ﺣﺘّﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒِ اﻟﻘﺮ ن
ﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔِ اﻟﻤﺠﺎﻻتِ اﻟّﺘﻲ ﻳﻀﻄّﻠ ﻊ ﻋﻠﻢ
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎدِ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘّﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﻋ ﺮج اﻟﺒﺤ ُ
اﻟﻠﻐ ِﺔ اﻟﻨّﻔﺴ ﻲ ﺑﺪراﺳﺘِﻬﺎ واﻟﺒﺤﺚِ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺛ ﻢ اﻧﺘﻘﻞَ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸ ِﺔ ﻗﻀﻴﺘﻴ ﻦ ﻣﻦ أﻫ ﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟّﺘﻲ ﺗﺸ َﻐ ُﻞ
اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔِ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ؛ وﻫﻤﺎ ﻗﻀ ﻴ ُﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻐﺔِ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن ،وﻗﻀ ﻴ ُﺔ
ﻄﻠَﺢ وﺗﻄ ﻮرِهِ،
ﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼ َ
ﺚ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ٍﺔ ﻣﻦ اﻟﻨّﺘﺎﺋﺞ؛ ﻓﻔﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّ 
ﺧ ُﻠﺺ اﻟﺒﺤ ُ
اﻛﺘﺴﺎبِ اﻟﻠﻐﺔِ ﻋﻨﺪ اﻟﻄّﻔﻞ .وﻗﺪ َ
أوﺻﻰ ﺑﻀﺮورةِ اﻟﺘّﻔﺮَ ﻗﺔِ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔِ اﻟﻨّﻔﺴ ﻲ ﻣﻦ ﺟﻬ ٍﺔ وﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻐ ِﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔٍ ُأﺧﺮى؛ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ
ﺺ
ﺧ ُﻠ 
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ .وﻟَﺪى دراﺳ ِﺔ ﺗﻤﻈﻬﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨّﻔﺴ ﻲ ﻓﻲ اﻟﺘّﺮاثَ ،
ﺺ أدواﺗِﻬﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﺠﻌ ُﻠ ﻪ
ﺚ إﻟﻰ ﺗﻤ ﱡﺜﻞ اﻟﻨﻘّﺎد اﻟﻌﺮب ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺗﻤ ﱡﺜﻠًﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﻘ 
اﻟﺒﺤ ُ
ﺲ ﻣﺠﺮد ﺷﺬرات ،وﻗﺪ ﺑﺪا ﻫﺬا اﻟﺘﻤ ﱡﺜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺑﺪا ﻟﺪى اﻟﺠﺎﺣﻆِ واﺑﻦ ﺧﻠﺪون.
ﺼﺼﺎ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔِ وﻟﻴ 
ﻣﺨ 
ﺺ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ وﺟﻮد أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞَ ﻣ ﺮ ﺑﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻔﺮ ع
ﺧﻠُ 
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘّﺼﻞُ ﺑﺘﻄﻮر ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨّﻔﺴ ﻲ ﺣﺪﻳﺜًﺎَ ،
ي اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻧﻌﻮم
ي اﻋﺘ ﻤ ﺪت ﻛﻠﱡﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ إﻟﻰ أن اﺳﺘﻘ ّﻞ اﻟﻔﺮ ع ﺑﺬاﺗِﻪِ ﻣ ﻊ ﻇﻬﻮر ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻠﻐﻮ 
اﻟﻠﻐﻮ 
ﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋ ﺞ
ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص .أﻣﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋ ﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔِ اﻟﻨّﻔﺴﻲ ،ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺤ ُ
اﻟﻌﺎﻟِﻤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻛﻮرﺗﺲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن .وأﻣﺎ ﻗﻀﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎبِ اﻟﻠﻐﺔِ ﻋﻨﺪ
ﺻ ًﺔ ،ﻟﻴﻘ ﺮ ر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳ ِﺔ
اﻟﻄّﻔﻞ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺎﻗﺶ اﻟﺒﺤﺚُ آراء ﺳﻜﻨﺮ واﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ آراء ﺗﺸﻮﻣﺴﻜ ﻲ ﺧﺎ 
ﺼ ُﻞ ﻟﻪ ﻣِﻦ ﻏﻴﺮ
ﺟ ﺪ أ ن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪى اﻟﻄّﻔﻞ ﻋﻤﻠ ﻴﺔٌ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤ 
اﻟﻤﻄﺎف آراء ﺗﺸﻮﻣﺴﻜ ﻲ اﻟّﺬي و 
ي ﻣﺠﻬﻮ ٍد ﻳﺬﻛَﺮ.
ﺑﺬل أ 
ت اﻟﻨّﻘﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟّﺔ :ﻋﻠ ﻢ اﻟﻠﻐﺔِ اﻟﻨّﻔﺴ ﻲ ،اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ،اﻟﻤﻔﻬﻮم ،اﻟﺪراﺳﺎ ُ
 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش .2019
* أﺳﺘﺎذ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ اﻟﻤﺸﺎرك ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟ ﻠّﻐﺎت ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن .
** ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ ،وﻣﺤﺎﺿﺮ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻔﺮغ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺎت ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.
*** ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧ ﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن .
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اﻟﺮﺑﺎﺑﻌﺔ وآﺧﺮون

Abstract
This study deals with the subject of "psycholinguistics"; it discusses a variety of
concepts and issues related to it. It begins with defining this termand identifying its
development and uses, and then it tries to trace back the innovation of this concept and
term in the Arab heritage, and it also explores the extent of its presence in ancient
critique studies, before tackling the development stages of psycholinguistics and its
application fields. This processdepends on the description of its different historical
stages starting from its early stage until reaching the middle of the twentieth century.
Based on the analytical descriptive approach, the research has explored the areas that
psycholinguistics studies and researches, and then it has moved on to the discussion of
two of the most important issues of interest to this branch of linguistic knowledge: they
are the issue of the biological nature of human language and the issue of language
acquisition by the child. The research has eventually concluded a set of results; regarding
the term and its development, it has recommended that there should be a distinction
between psycholinguistics on the one hand and language psychology on the other,
depending on the specialized reference and meaning for both terms. In studying the
concept of psycholinguistics in the heritage, the research concluded that Arab critics
have used, described and discussed this concept and gave examples of it very much,
despite the lack of using methodological research tools that would have made it more
scientific and organizedstudy and not just scattered pieces of language works.
Thedescription of this concept appeared clearly in Al-Jahiz and IbnKhaldun studies.
With regard to the development of the modern psycholinguistics, the research concluded
that there are four stages through which this language section has passed; all of them
were based on structuralism until this branch of knowledge has gotten itsindependence
with the emergence of the writings of the American language scholar Noam Chomsky, in
particular. As for the results related to psycholinguistics issues, the research relied on the
results of the psychologist Curtis studieson the biological nature of human language.
Regarding the issue of language acquisition in the childhood, the research discussed the
views of Skinner and the behaviorismtheory and school, as well as Chomsky's own
views, who argues that the acquisition of language by the child is a human, innate ,
instinctive and naturalprocess of development,and the child acquires it without exerting
much effort.
Keywords: psycholinguistics, term, concept, structuralism, ancient and critical studies.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻨًﺎ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔٍ ﻣﻦ اﻷﺳﺮار اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﻨﻔُﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻀﻤ،ِﻨﺬُ أزﻟِﻪ ﻣ، اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺟﻮدإن
،ﺮﻔَﺴﻢ وﻳﻔﻬ ﻛﻲ ﻳ وﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ إﻟﻰ أن ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻳﺤﺘﺎج؛ إذ ﻛﻞﱡ ﻣﺎ ﺣﻮﻟَﻪ ﺧﻔﻲﻏﻤﻮض
 واﻧﺘﻬﺎءً ﺑﻈﻮاﻫﺮ،ﺔ ﺧﺎرﺟﻴ اﻟﻔﺴﻴﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺎن؛ وﻫﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮﺑﺪاﻳﺔً ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ ﻫﺬا اﻟﻜﻮن
 وﻟﻌﻞّ إﺣﺪى أﻛﺜﺮ.ﺔ داﺧﻠﻴ وﻫﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮ،وحﺎت اﻟﺠﺴﺪ واﻟﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔٍ ﻣﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴاﻟﺬاتِ اﻟّﺘﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ
 اﻹﻧﺴﺎن اﻟّﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﺘَﺞ، ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﺔ،ﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن وإﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎناﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴ
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ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴ ﻲ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

إﻟﻰ ﻛُﺘُﺐ وﻻ دراﺳﺎتٍ ﻛﻲ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ وﻳﻨﺘﺠﻬﺎ وﻳﺴﺘﻌﻤﻠَﻬﺎ ،ﻟﻜﻨّﻪ اﺣﺘﺎج إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﻃﻤﺤﺖ ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﺴﺒﺮ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻋِﺒﺮﻫﺎ اﻟﻠﻐﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻣﺮ اﻟﺒﺤﺚُ اﻟﻠﻐﻮي ﺑﻤﺮاﺣﻞَ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔٍ ﻃﻮﻳﻠﺔٍ ﺣﺘّﻰ اﺳﺘﻮى ﻋِﻠﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠًﺎ ﻓﻲ أواﺋﻞ
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،وﻛﺎن ﻧﺘﺎج ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮاﺣﻞ أن ﺗﻼﻗﺤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻔﻠﺴﻔﺎت واﻟﻤﺒﺎدئ ﻋﻠﻰ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﺗﻨﺘﻬﺞ ﻣﻨﺎﻫﺞ واﺿﺤﺔً وﻣﺴﺘﻘﻠّﺔً ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن،
وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎج ﻋِﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ أن اﺳﺘﻄﺎع ﻟﻤﻠﻤﺔ أوراق ﻫﺬه اﻟﺸﺬرات وﻣﻨﻬﺠﺘﻬﺎ واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺟﻪ أﻳﻀﺎ أن اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺘﻀﺎﻓُﺮ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔٍ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرف اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﻈَﺮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺳﺒﺮ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ،وﻟﻌﻞّ إﺣﺪى أﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺜﻤﺮﻫﺎ
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺪارﻛِﻪِ ،ﻫﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔُ اﻟّﺘﻲ اﺻﻄُﻠِﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـِ "ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ"؛ وﻫﻮ ﻋﻠﻢ
ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚُ اﺳﺘﻮاءُ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ واﺗّﻀﺎح ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ،وﻛﺎن ﻣﻦ آﺛﺎر ﻫﺬا
اﻟﺘﻼﻗﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻌِﻠﻤﻴﻦ أن ﻧﺘﺞ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﺮع ﻣﻬﻢ وﺣﺪﻳﺚٌ ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻫﻮ اﻟﻔﺮع
اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ.
ﺟﺎءَ ﺑﺤﺜُﻨﺎ ﻫﺬا ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﻣﺎ اﺿﻄّﻠﻊ ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع اﻟﺤﺪﻳﺚُ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،
وﻗﺪ ﻗﺴﻤﻨﺎه ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔِ أﺑﻮابٍ؛ ﺗﻨﺎوﻟَﺄوﻟﻬﺎﺗﺤﺪﻳﺪاتٍ ﻣﻬﻤﺔً ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم ﺑﻐﻴﺔَ اﺳﺘﻴﻀﺎح ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻫﺬا
اﻟﻌﻠﻢ وﺗﻄﻮره ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚُ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ أوﻻً واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ
اﻻﺻﻄﻼح ﻋﻠﻴﻪ ،ﺗﺒﻊ ذﻟﻚ ﺣﺪﻳﺚٌ ﻋﻦ ﺗَﻤﻈْﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻣِﻦ ﺛَﻢ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻄﻮره ﻻﺣﻘًﺎ واﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺛﻢ
اﻟﺤﺪﻳﺚُ ﻋﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ .أﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚُ
ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﺠﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺘﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﺗﺒﻌﺘﻪ إﺷﺎرةٌ ﺳﺮﻳﻌﺔٌ
إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔٍ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ اﺿﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ.
اﻟﺒﺎب اﻷول :ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم؛ ﺗﺤﺪﻳﺪات
إن واﺣﺪةً ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻀﻼتِ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔِ اﻟّﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﻣﺴﺎر أي ﺑﺤﺚٍ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮثِ ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﻤﻌﺮﻓ ِﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔِ ﻋﺎﻣﺔً ،وﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔِ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻀﻠﺔُ اﻟّﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜّﻞُ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔِ رﺻﺪِ
اﻟﻤﺼﻄَﻠﺤﺎتِ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔِ وﺗﺤﺪﻳﺪِﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔِ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟّﺘﻲ ﺗُﻤﺜّﻠُﻬﺎ؛ ذﻟﻚ ﻷﻧّﻨﺎ ﻧﻨﺸﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن" ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ واﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﻤﺸﻜﱢﻠَﻴﻦ ﻟﺮوح اﻟﻤﻨﻬﺞ وﻛُﻨﻬﻪِ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺮﺋﻲ ،(1)"وإن ﺑﺤﺜَﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺪارِ "ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ" ﻳﻨﺰع إﻟﻰ ﺿﺮورةِ اﻟﻮﻗﻮفِ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ
وﻗﻮﻓًﺎ ﺟﺎدا ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻔَﻬﻢ أﻋﻤﻖ ﻟﻤﺪارِ اﻟﺒﺤﺚِ اﻟّﺬي ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺻﺪدِه ،وﻳﻀﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻮاﺑﺖَ راﺳﺨﺔٍ ﻣﻦ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺠﺎﻻﺗِﻪِ وﻣﺮاﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎﻣِﻪ.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺮﺑﺎﺑﻌﺔ وآﺧﺮون

ﻏﻴﺮ أن اﻟﻨﺰوع إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻳﺴﺒﻘُﻪ ﻧﺰوع آﺧﺮ إﻟﻰ ﺿﺮورةِ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم
"ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ" أو "ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم"،اﻟﺬي ﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺘَﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة .وإذا ﺗﺬﻛّﺮﻧﺎ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ وﺟﻮد أزﻣﺔٍ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
ورﺻﺪﻫﺎ ،ﻓﻼ ﻏﺮاﺑﺔَ إذا ﻣﺎ ﻗُﻠﻨﺎ إن ﻫﻨﺎك ﻣﺼﻄﻠﺤﻴﻦ ﺷﺎﺋﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﺎن
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم واﺣﺪٍ ،ﻫﻤﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ" و"ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ" .وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﺧﻠﻂٌ ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻓﻲ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ؛ ﻓﻤﺼﻄﻠﺢ "ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ  ،"Philologyاﻟﺬي ﺷﺎع
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﻳﺸﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔٍ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ؛ ﻣﻨﻬﺎ
"ﻣﻌﺮﻓﺔُ اﻷدب اﻟﺠﻤﻴﻞ ودراﺳﺔ ﻧﺼﻮﺻﻪ" ،و"اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻨﺎ" ،و"دراﺳﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻨﺼﻮﺻﻬﺎ" ،وﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻫﻮ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺴﻴﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ .ﻟﻜﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ "Linguisticsﻛﺎن
ﻳﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﻧﻘﺼﺪه ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﻨﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،وﻫﻮ "اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ
اﻟﺬي ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻟﻠﻐﺔ ذاﺗُﻬﺎ ﻣﻦ أﺻﻮاتٍ وﺻﺮفٍ وﻧﺤﻮ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻟﻪ اﺗّﺼﺎل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ").(2
إن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي اﺳﺘﻘـﻴﻨﺎه ﻣﻦ اﻟﺪﻛـﺘﻮر ﻋﺒﺪِاﻟﺼـﺒﻮر ﺷﺎﻫﻴﻦ ،ﻳ ـﺤـﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ
اﻻﺳــﺘﻴﻀــﺎح؛ ﺣﻴ ـﺚُ ﺗﺒﺪو ﻋﺒﺎرة "دراﺳــﺔ اﻟﻠﻐﺔ ذاﺗﻬﺎ" ﻏﺎﺋﻤﺔً ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق؛ ﻓﻤﺎذا ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺪراﺳﺔِ
اﻟﻠﻐﺔِ ذاﺗﻬﺎ؟ إن أﺑﺴﻂَ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﺒﺎرة
ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺗﺬﻛﱡﺮﻧﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻔﺮدﻳﻨﺎﻧﺪدي ﺳﻮﺳﻴﺮ ،اﻟﺬي رﻛّﺰ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮ ن
اﻟﻮﺻﻒ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞَ اﻷﺑﺮز ﻟﻠﻐﻮي ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺪاﺋﺮة ﻓﻲ ﻣﺪارات اﻟﻠﻐﺔ؛ وﻣﻦ
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن دي ﺳﻮﺳﻴﺮ ﻳﻌﺪ ﻧﻘﻄﺔً ﻓﺎﺻﻠﺔً ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ؛ ﻣﺮﺣﻠﺔِ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﻲ اﺗّﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،وﻣﺮﺣﻠﺔِ اﻟﻘﺮن
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟّﺘﻲ اﺗّﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ،وﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺪأت ﻣﻊ دي ﺳﻮﺳﻴﺮ اﻟﺬي ﻗﺪم آراءً
وﺟﻴﻬﺔً ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﺳﺘﻌﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺬاﺗﻬﺎ ﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أو
أي ﺷﻲء آﺧﺮ؛ وﻗﺪ ﻧَﺸﺮ ﺗﻼﻣﻴﺬُه ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  1916ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم"،
ﻟﺨّﺼﻮا ﻓﻴﻪِ ﻣﻌﻈﻢ آراﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻛﺎن ﻋﻠﻰ رأس ﺗﻠﻚ اﻵراء ﺗﻤﻴﻴﺰه ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺪﻳﻦ ﺿﺮورﻳﻴﻦ ﻟﻠﻐﺔ،
ﻫﻤﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻨﻲ أو اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﺑﻌﺪﻫﺎ أﻧﻈﻤﺔَ اﺗﺼﺎل ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ
أي زﻣﻦ ،واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺒﻲ أو اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟّﺘﻲ
ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ ،واﻧﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﻳﻖ دي ﺳﻮﺳﻴﺮ ﻫﺬا أن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﺎﺿﺮاﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺼﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ازدﻫﺎر ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞَ ﻻﺣﻘﺔٍ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ).(3
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ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺟﻬﺪ دي ﺳﻮﺳﻴﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ازدﻫﺎر اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸ ﺮﻳﻦ ﻛﺎن ﻳﺘﻤﺜّﻞُ ﻓﻲ ﺗﻔﺮﻳﻘﻪ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﻠﻐﺔواﻟﻜﻼم؛ ﺣﻴﺚ ﻣﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻗﺪرة
اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎوتُ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺺ وآﺧﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﻼم ،ﻣِﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗُﻤﻴﺰ ﻟﻐﺔَ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗُﺨﺘَﺰن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
واﻟﺪ ﻻﻟﻴﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﻐﺮوﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﻓﺮاد أﺳﺎﺳﺎ ،ﻟﻜﻨّﻬﻢ ﻳﺘﻔﺎوﺗﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ،وﻫﻲ
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻫﻲ اﻟّﺘﻲ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـﺎﻟﻠﻐﺔ،وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔِ اﻟﻌﺎم ،أو ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻮﺻﻔﻲ.(4)
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎه ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚٍ ﻋﻦ ﺟﻬﺪ دي ﺳﻮﺳﻴﺮ ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻢ
اﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﺈﻧّﻨﺎ ﻧﻘﺘﺮح أن ﻧُﻌﺮف ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم ﺗﻌﺮﻳﻔًﺎ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﻴﻦ ،ﻟﻜﻨّﻪ أﻛﺜﺮ
دﻻﻟﺔ .إن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم" ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﻮﺻﻒِ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
ﺻﺮف وﻧﺤﻮ وﻧﻈﺎم ﺻﻮتٍ وﻣﻔﺮدات") .(5وﻗﺪ اﻗﺘﺮﺣﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻷﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻘْﺺ أي ﺟﺎﻧﺐٍ ﻣﻦ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟّﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻒِ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﺑﺘﺪاءً ﺑﺎﻟﺼﻮتِ ،ﻓﺎﻟﺼﺮف ،ﻓﺎﻟﻨﱠﺤﻮ ،واﻧﺘﻬﺎءً
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ .واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻳﻤﺜﱢﻞُ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺪﻻﻟﺔ .وﻳﺄﺧﺬ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪ ﻻﻟﺔ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻛﻮن ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺛﺮةً ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻋﺪاد اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ ،وﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ،وإذا أﺿﻔﻨﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ أن ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻫﻮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﺑﺮز ﻓﻲ
اﻟﺪراﺳﺎتِ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻓﺴﻨﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻧﻔﺘﺎح اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻮف اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ؛ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﺠﻴﺎ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ).(6
إن اﻫﺘﻤﺎم ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔِ ﻣﻦ ﺟﻬﺔٍ ،وﺑﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔٍ أﺧﺮى ،ﻫﻮ اﻫﺘﻤﺎم ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮه؛
ﺣﻴﺚُ إن ﻛﻞﱠ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﺒﺤﺚُ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع اﻷﺧﺮى اﻟّﺘﻲ ﺗﺘﻤﺎس ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ،
وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺒﺤﺚَ ﻋﻠﻤﺎءُ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻟﻬﻢ ﻇﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺪى
أﺛﺮ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أو اﻟﻠﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻐﻴﺔَ وﺻﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮاتٍ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎتِ اﻟﺘﺬﻛّ ﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،أو ﻷﻣﺮاض اﻟﻜﻼم
واﻟﻬﻠﻮﺳﺎت اﻟّﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔِ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻛﺎن ﻣﺼﺪرا ﺟﻴﺪا ﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ
اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨُﺺ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﻮﺻﻮلَ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟّﺘﻲ ﺗﺸﺮﺋِﺐ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻮﻣﻬﻢ.
ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻮاﺷﺞ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ أن ﻧﻘﺮر ﻣﻊ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻋﺒﺪِاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔِ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖِ اﻟﺮاﻫﻦ ﻳﻨﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻴﻦ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ،ﻫﻤﺎ :ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻨﻈﺮي ،وﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ .أﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻈﺮي ﻓﻬﻮ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴــِﻬﺎﻣﻦ ﺣـﻴﺚُ
ﺗﺎرﻳﺨُـﻬﺎ أو ﻓـﻘﻬـُﻬﺎ أو ﺟـﻐـﺮاﻓﻴﺘُﻬﺎ أو اﻟـﻌـﻠـﻮم اﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺑﻈـﻮاﻫـﺮﻫﺎ ﻛﺎﻷﺻـﻮاﺗﻮاﻟﺼﺮف واﻟﻨﱠﺤﻮ
واﻟﺪﻻﻟﺔ ،وأﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓﻬﻮ ذﻟﻚ اﻟﺬﻳﺘﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ
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اﻟﺮﺑﺎﺑﻌﺔ وآﺧﺮون

وﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻتٍ ﻣﺘﻌﺪدة؛ ﻛﻤﺠﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت ،أو اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ،أو ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،أو ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،أو ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ).(7
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔِ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ،أن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻨﻔﺼ ُﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔِ اﻟﻨﻈﺮي ،ﻛﻤﺎ أﻧّﻪ ﻋﻠﻢ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻨﻔﺼﻞُ ﺣﺘّﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﻲ
ﻳﺸﻐﻠُﻬﺎ وﻳﻄَﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﻴﻦ
ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ أو أي ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺘﻲ ﺗَﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻠﻐﺔَ ﻓﻲ ﺑﺤﻮﺛِﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ.
ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻫﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﺗﺎﻣﺎ واﻧﻌﺪاﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻮارق ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﻠﻮم؛ ﻓﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻗﻄﻌﺎ ،ﻏﻴﺮ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻤﻲ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ذﻟﻚ
اﻟﺘﻀﺎﻓﺮ اﻟﺬي ﺗُﻘﻴﻤﻪ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎتُ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔُ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻮم ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺸﻜﱢﻞُ ﺗﻮاﻓﻘًﺎ ﺣﺘّﻰ ﻓﻲ اﻷﺳﺲ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ؛ إذ ﻻ ﻧﺴﺘﻐﺮب أن ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻛﺎﻣﻠﺔً ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔِ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮةً اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔً
أو ﻧﻔﺴﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻵراءَ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﻌﻞُ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺒﻞ دي ﺳﻮﺳﻴﺮ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﻋﺎدت
ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻟﺘﺠﻌﻠَﻬﺎ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع أو ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ! وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻤﺎ أﻗﺮرﻧﺎه ﻣﻦ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم ﻳﺪرس اﻟﻠﻐﺔَ ﻟﺬاﺗﻬﺎ ﻻ ﻟﺸﻲء آﺧﺮ ،ﻟﻜﻨّﻨﺎ ﻧﻘﺼﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن
ﻧﻘﺎطَ اﻟﺘﻼﻗﻲ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛَﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔِ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أن ﺗُﺤﺪ ،وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل ﺷﺎرل ﺑﻮﺗﻮن إن
اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎتِ أﺻﺒﺤﺖ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ" ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻘﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎن").(8
ﻫﻜﺬا ،ﻧﻜﻮن أﻟﻘﻴﻨﺎ ﻧﻈﺮةً ﺟﻴﺪةً ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔِ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻌﺎم ،ﻣﻌﺮﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻟﻤﺠﺎﻻتِ اﻟّﺘﻲ
ﻳﺘﺼﺪى ﻟﺒﺤﺜِﻬﺎ ،وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺨﻠُﺺ إﻟﻰ أن ﻣﺪار ﺑﺤﺜِﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻳﺪور ﻓﻲ اﻟﻔﺮع
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ،ﻻ اﻟﻨﻈﺮي ،ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم؛ إﻟّﺎ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺗﻮاﺷﺞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺸﺄن ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ؛ اﻟﻤﻔﻬﻮم واﻟﻤﺠﺎﻻت
 اﻟﻤﺼﻄﻠﺢﻣﻀﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚُ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم ،واﻋﺘﺒﺎر اﻧﻘﺴﺎﻣِﻪِ إﻟﻰ ﺣﻴﺰﻳﻦ ﻏﻴ ﺮ
ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،وﺳﻨﺤﺎولُ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب أن ﻧﺒﺤﺚَ ﻓﻲ ﻓﺮع ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ ،وﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،اﻟﺬي ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟُﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚُ اﻟﻤﻔﻬﻮم ،واﻟﻨﺸﺄةُ ،وأﻫﻢ
اﻟﻤﺠﺎﻻتِ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرةِ ،ﻗﺒﻞَ ﻛﻞﱢ ﺷﻲءٍ ،إﻟﻰ أن إرﻫﺎﺻﺎت ﻣﺎ ﻧﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔِ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻢ
ﺗﺄتِ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔِ وﻻ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ،ﺑﻘﺪر إﺗﻴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻤﺎﺋﻪ؛ وﻧﻌﻨﻲ ﺑﻬﺬا أن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
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ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴ ﻲ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻛﺎﻧﻮا أﺳﺒﻖ اﻟﺘﻔﺎﺗًﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂُ اﻟﻠﻐﺔَ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ .أﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻫﺬا
اﻟﺴﺒﻖ ﻓﺈﻧّﻪ ﻋﺎﺋﺪ إﻟﻰ أن ﺣﺎﺟﺔَ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻮق ﺣﺎﺟﺔَ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ
ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ؛ وﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺪأَ ﻣﻊ دي ﺳﻮﺳﻴﺮ
وﺻﻔﻴﺎ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻣِﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﺤﻔﻞَ ﻛﺜﻴﺮا ﺑﺎﻟﻤﺆﺛﺮاتِ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﻏﻴﺮ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
ﺑﺪأ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺎ ﻣﻌﻨﻴﺎ ﺑﺪراﺳﺔِ ﻏﻴﺮ ﻗﻀﻴﺔٍ ﺗﺘﺼﻞُ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔِ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ وﺛﻴﻖ ،وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐِ ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﻐﺔ؛ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﻮاص اﻟﺘﺬﻛّﺮ ،أو ﻗﻀﻴﺔِ اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻜﻼم ،وﻫﻤﺎ ﻗﻀﻴﺘﺎن راﺳﺨﺘﺎن ﻓﻲ
اﻟﺪراﺳﺎتِ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﻤﺎ اﻟﺪراﺳﺎتُ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔُ ﻛﺜﻴﺮا .إﻟّﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ اﺿﻄﻠﻊ
ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎءُ اﻟﻨﻔﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪور ﻓﻲ ﻣﺪار ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ذاﺗِﻪ ،وﻻ ﺗﻄﻤﺢ إﻟﻰ أن ﺗﺆﺳﺲ ﻧﻈﺮﻳﺎتٍ ﻟﻐﻮﻳﺔً
ﺑﻘﺪر ﻃﻤﻮﺣﻬﺎ ﻟﺘﻘﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ،وﺑﻬﺬا ﻓﺈن" اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ داﺧﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ذاﺗﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻟﺨﺪﻣﺔ أﻫﺪاف
اﻟﻠﻐﺔ ،وﻛﺎن اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻬﺎ ﻫﻮ "ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻐﺔ").(9
إن ﻫﺬا اﻟﺴﺒﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ إﻟﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ أﻧﺸﺄَ ﻟﺪﻳﻨﺎ أزﻣﺔً ﺟﺪﻳﺪةً ﻓﻲ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻛﺘﻠﻚ اﻟّﺘﻲ أﻧﺸﺄﻫﺎ ﻋﻠﻢ ا ﻟﻠﻐﺔ إﺑﺎن ﻇَﻬﺮ ﻣﻨﻔَﺼِﻠًﺎ ﻋﻦ ﺳﻮاه؛ ﻓﻜﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺘﺮدد ﻣﺼﻄﻠﺤﺎن ﻓﻲ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔِ ﻋﻠﻰ أﻧّﻬﻤﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ واﺣﺪ؛ ﻓﺘﺎرةً ﻧﻘﺮأُ ﻣﺼﻄﻠﺢ" ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ" وﺗﺎرةً ﻧﻘﺮأُ
ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻠﻐﻮي" ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺪ أن ﻧُﺴﺮح اﻟﺒﺼﺮﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ ،ﻟﻨﻘﻒ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎدةٍ ﻣﻦ أﻣﺮﻫﻤﺎ.
ﻳﺮى ﺗﻮﻣﺎس ﺳﻜﻮﻓﻞ أن اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ ﻣﺘﺮادﻓﺎن؛ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﻮﻧَﺘِﻪِ ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ ﺑـِ"ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻲ" ،ﻏﻴﺮ أﻧّﻪ ﻳﺼﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺘﺮادفِ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ ،ﺑﻞ وﻳﻘﺮر أن دراﺳﺘَ ﻪ أﻗﺮب إﻟﻰ ﻋﻠﻢ
اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻌﻘﻞ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔِ إﻟﻰ ﺳﻜﻮﻓﻞ ،ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻻ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،وﻟﻌﻠّﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻹﺷﺎرة ﻳﺴﺘﺮد ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻘﻼلَ اﻟﺘﺎم ،وﻳﻘﺮر أن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎه
اﻟﻤﺠﺮد ﻻ ﻳﻌﺪو ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻏﺎرﻗًﺎ ﻓﻲ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟّﺘﻲ أرادﻫﺎ ﻟﻪ دي ﺳﻮﺳﻴﺮ .وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ،
ﻓﺈن ﺳﻜﻮﻓﻞ ﻳﺮى أن ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺧﻠﻴﻖ ﺑﺈﻣﺪادﻧﺎ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎتٍ ﺛﺮﻳﺔٍ ﺟﺪا ﻋﻦ ﻋﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﺬي ﻳﺘﺄﺑﻰ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺼﺎع ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ
ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟﻌﻘﻞ ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺤﺚ واﻹﺟﺮاء .وﻳﺤﺪد ﺳﻜﻮﻓﻞ أرﺑﻌﺔَ أﺳﺌﻠﺔٍ ﺗَﻨﻄﺮح ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻲ أو ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻠﻐﻮي ،وﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ:
 -1ﻛﻴﻒ ﺗُﻜﺘَﺴﺐ اﻟﻠﻐﺔ؟

 -2ﻛﻴﻒ ﺗُﻨﺘَﺞ اﻟﻠﻐﺔ؟

 -3ﻛﻴﻒ ﺗُﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ؟

 -4ﻛﻴﻒ ﺗُﻔﻘَﺪ اﻟﻠﻐﺔ؟

)(10
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اﻟﺮﺑﺎﺑﻌﺔ وآﺧﺮون

إن أﺳﺌﻠﺔ ﺳﻜﻮﻓﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ِﺗﻪِ إﻟﻰ ﻏﺎﺋﻴﺔِ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺮى ﻟﻪ ﻛﺒﻴ ﺮ
ﺟﺪوى ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﻘﺪر ﺟﺪواه ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؛ إذ إن أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ أﻋﻼه ﻫﻲ أﺳﺌﻠﺔٌ
ﺗُﻔﺴﺮ اﻟﻌﻘﻞَ وﺗﺸﺮح ﻛﻴﻔﻴﺔَ ﺗﻌﺎﻃﻴﻪ ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻛﺘﺴﺎﺑﺎ وإﻧﺘﺎﺟﺎ وﻓﻬﻤﺎ وﻓﻘﺪا؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧّﻪ ﻻ ﻳﺮى
ﻓﺮﻗًﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ ،ﺷﺮﻳﻄﺔَ أن ﻳﺪور اﻟﻤﺪار ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ.
أﻣﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺑﺤﺚَ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ ،ورأى أﻧّﻬﺎ ﻓﺮو 
ق
دﻗﻴﻘﺔٌ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦ؛ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔٍ ووﻇﻴﻔﻴﺔ.وأﻣﺎ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔُ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔُ ﻓﺈن" ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻠﻐﻮي "ﻗﺪﻇﻬﺮ
ﻋﻠﻰ أﻳﺪي ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وأواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻇﻬﺮ "ﻋﻠﻢ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ "ﻋﻠﻰ أﻳﺪي ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .وأﻣﺎ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔُ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞُ ﻓﻲ ﻛﻮن اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻷول ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺪرج اﻵﺧﺮ
ﺿﻤﻦ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ ،وﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗُﻪ وﻣﺠﺎﻻﺗُﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻓﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻠﻐﻮي
ﻳﺪرس اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻜﻮﻧًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﻇﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ
أداةً ﻟﺸﺮح اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؛ ﻛﺎﻟﺬﻛﺎء ،واﻟﺬاﻛﺮة ،واﻻﻧﺘﺒﺎه ،واﻟﺨﻮف ،وﻋﻴﻮب اﻟﻨﻄﻖ واﻟﺘﻌﻠّﻢ،
وﺗﺤﺪﻳﺪ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ .وأﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ واﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ،واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
واﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺬاﻛﺮة).(11
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﺪل ﺣﻮل اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ ،ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺨﻠُﺺ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨَﻬﻤﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ ذو
وﺟﺎﻫﺔٍ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ؛ ذﻟﻚ أن اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻴﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ
أ ن ﻫﻨﺎك ﺗﻼﻗُﺤﺎ وﺗﻜﺎﻣﻠًﺎ ﺑﻴﻨَﻬﻤﺎ ،وأن ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺬا ﺑﻐﻴﺮ ﺑﺎﺣﺚٍ إﻟﻰ أﻟّﺎ ﻳﺠﺪ ﻓﺮﻗًﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ ،إﻟّﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺠﻌﻠُﻨﺎ ﻧﻘﺮر أن أي ﺑﺤﺚٍ ﻧﻔﺴﻲ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻠﻢ
اﻟﻨﻔﺲ ،ﻓﻌﻠﻴﻪِ أن ﻳﺠﺮي ﻣﻊ ﻣﺼﻄﻠﺢ" ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻠﻐﻮي ،"وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن أي ﺑﺤﺚٍ ﻟﻐﻮي ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ
ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﻌﻠﻴﻪِ أن ﻳﺠﺮي ﻣﻊ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ"؛ وﻷن ﺑﺤﺜَﻨﺎ ﻫﺬا ﺑﺤﺚٌ
ﻟﻐﻮي ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞﱢ اﻷول ،ﻓﺈﻧﱠﻨﺎ ﻧُﺆﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ."
ﻓﻲ اﻟﻜُﺘﺐِ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔِ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒٍ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻲ؛ إذ ﻳﻌﺮﻓُﻪ دﻳﻔﻴﺪ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﺠﻤﻪ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻨﻈﺮي ﺑﺄﻧّﻪ "ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ،
ﻳﺪرس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻠﻐﻮي واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘَﻘَﺪ أﻧّﻬﺎ ﺗﻔﺴﺮ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك" .ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺟﺎك رﻳﺘﺸﺎردز وﺟﻮن ﺑﻼت وﻫﻴﺪي ﺑﻼت ﻓﻲ ﻣﻌﺠﻤﻬﻢ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﺄﻧّﻪ "اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي
ﻳﻬـﺘـﻢ ﺑـﺪراﺳـﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻟﻌـﻘـﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘـﻢ ﻓـﻲ أﺛـﻨـﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻤﺎ وإﻧﺘﺎﺟﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ
ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ" .وﻋﺮﻓَﺘْﻪ ﺟﻴﻦ ﻛﻴﺮون؛ أﺳﺘﺎذة ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻳﺘﻴﺮز اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ،ﺑﺄﻧّـﻪ
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"اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔاﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي ،اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻳﻜﺘﺴﺐ
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻠﻐﺔ وﻳﺴﺘﻌﻤﻠُﻬﺎ").(12
ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتِ اﻟﺜﻼﺛ َﺔ أﻋﻼه وﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻳﺮى أﻧّﻬﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
أن ﻫﺬا اﻟﻌِﻠﻢ ﻳﺪرس اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻺﻧﺴﺎن ،واﻟﻌﻤﻠﻴﺎتِ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔَ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ
أﺛﻨﺎء ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ أن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻛﻴﺮون ﻳﻨﻄﻠﻖ
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻧﻔﺴﻴﺔٍ ﻻ ﻟﻐﻮﻳﺔ).(13
ﺑﺎﻟﺬﱠﻫﺎب إﻟﻰ ﺟﻼل ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،"ﻧﺠﺪه ﻗﺪ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔًﺎ أﻗﺮ 
ب
إﻟﻰ روح اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮى أن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻫﻮ "اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﺔ وﻧﻈﺮﻳﺎﺗِ ﻬﺎ وﻃﺮق اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ أﺣﺪ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ) .(14وﻧﺤﻦ ﻧﺮى وﺟﺎﻫﺔَ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻷﻧّﻪ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ أن
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺴﻲ ﻏﺎﻳﺘُﻪ ﻟﻐﻮﻳﺔٌ ﻟﻜﻦ وﺳﻴﻠﺘَﻪ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ،ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ أﻧّﻪ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻣﺮﻛّﺰا ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة "اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت" اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻣﺊ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺋﺢ ،وﻟﻌﻠّﻨﺎ ﻧُﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮةً ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ
ﺳﻄﻮر.
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻳﺮى ﺟﻼل ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚٌ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻠﻮر إﻻ ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت
ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻏﻴﺮ أﻧّﻪ ﻻ ﻳﺤﺪﺛُﻨﺎ ﻃﻮﻳﻠًﺎ ﻋﻦ اﻹرﻫﺎﺻﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺒﻠﻮر ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ
واﺳﺘﺤﺎﻟﺘِﻪِ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺷﺬراتٍ ،أو ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ أﺑﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ :اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﻟﻰ زﺑﻴﺐٍ ﺑﻌﺪ
أن ﻛﺎن ﺣِﺼﺮﻣﺎ .وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎن ﺛﻤﺮةً ﺣﻘﻴﻘﻴﺔً ﻟﻈﻬﻮر اﻻﺗﺠﺎه
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﻔﻄﺮي اﻟﺬي ﻛﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔً ﺣﺘﻤﻴﺔً ﻟﻼﻟﺘﻘﺎء ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن رﺻﺪﻧﺎ ﻟﻤﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮ ر ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳﻜ ــﻮن ﻣﺆﻃّﺮا ﻓﻲ اﻹﻃﺎر
اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻧﺸﺄة ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﻨﺼﺮم،
ﻓﺈﻧّﻨﺎ ﻻ ﻧﺠﺪ ﺑﺄﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﺞ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاثِ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻠﻐﻮي.
إن ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧُﻘﺮر أن اﻟﺪراﺳﺎتِ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔَ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎرﺿ ًﺔ
ﻋﺎﺑﺮةً ،وﻟﻢ ﺗﻜُﻦ ﺗُﻌﻨﻰ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﻬﺞ واﺿﺢ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﺑﻞ ﻛُﻞﱡ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗْﻪ ﻫﻮ ﺷﺬراتٌ
أﻣﻼﻫﺎ اﻟﺘﺄﻣﻞُ ﺗﺎرةً ،واﻟﺮﻏﺒﺔُ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗُﻤﻠِﻬﺎ ﻧﺰﻋﺔٌ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔٌ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮ ﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺑﺤﺜِﻪِ اﻟﻤﻨﺸﻮرِ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ﻋﻦ ﺟﻬﻮد اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻓﻲ ﻫﺬا
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اﻟﺮﺑﺎﺑﻌﺔ وآﺧﺮون

اﻟﻤﺠﺎل ،ﻓﺈﻧّﻨﺎ ﻻ ﻧﻮاﻓﻘﻪ ﻓﻲ ﺧُﻼﺻﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻَ ﻞ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻐﺮب ﻗﺪ أﺧﺬوا اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ
ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔِ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﺑﻞ وﺻﻞ ﺑﻪ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ أن ﺧﻠﻊ ﻛﻞﱠ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻐﺮب
ﺑﺼﻔﺘِﻬﻢ ﺳﺎﻃﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﺤﻖ أﻧّﻪ ﻻ ﻳﻤﻜِﻨُﻨﺎ إﺛﺒﺎتُ أي ﺳﻄﻮ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﻮن
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل؛ ذﻟﻚ ﻷﻧّﻨﺎ ﻋﺪﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺮاﺛِﻨﺎ ﻧﺒﺤﺚُ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﺑﻌﺪ أن ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﻮن ﻓﻲ
ﻛﺘﺒﻬﻢ ودراﺳﺎﺗﻬﻢ ،وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔِﺖِ اﻟﻐﺮﺑﻴﻮن إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﻘﻌﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ ،ﻟَﻤﺎ ﺗﻜﻠّﻒ
اﻣﺮؤ ﻣﻨّﺎ أن ﻳﺪرس ﺗﻠﻚ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث.
ﻓﻲ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ ،ﻧﺠﺪ أن اﻟﺠﺎﺣﻆ أﺣﺪ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻟﻔﺘﺎ ٌ
ت
ﻧﻔﺴﻴﺔٌ ﻃﻴﺒﺔٌ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﻣﺠﺎل اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔً ﺑﺎﻟﻐﺔ ،ﻳﻘﺪم
اﻟﺠﺎﺣﻆُ إﺷﺎراتٍ ﻟﻄﻴﻔﺔً ذات وﺟﺎﻫﺔٍ ﻓﻲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺤﺪﻳﺚ؛ ﻳﻘﻮلُ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ
اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﻐﺔ:
"اﻟﻤﻴﻢ واﻟﺒﺎء أولُ ﻣﺎ ﻳﺘﻬﻴﺄُ ﻓﻲ أﻓﻮاهِ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻛﻘﻮﻟﻬﻢ :ﻣﺎﻣﺎ ،وﺑﺎﺑﺎ؛ ﻷﻧّﻬﻤﺎ ﺧﺎرﺟﺎن ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
اﻟﻠﺴﺎن ،وإﻧّﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮان ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎء اﻟﺸﻔﺘﻴﻦ").(15
ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺮى ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺄﻣﻞُ اﻟﺠﺎﺣﻆُ ﻓﻲ أول اﻟﺤﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ أﻓﻮاه اﻷﻃﻔﺎل ،وﻳﻘﺪ م
ﻟﻨﺎﺗﻔﺴﻴﺮه اﻟﺘﺄﻣﻠﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﺄﻧّﻬﺎ ﻧﺎﺟﻤﺔٌ ﻋﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﺴﺎن اﻟّﺬي ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﻬﺪ
ﻋﻀﻠﻴﺄﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺘﻴﻦ اﻟﻠّﺘﻴﻦ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺟﺎن إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺪ .وﻣِﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﺠﺎﺣﻆُ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺪﻳﺜُﻪ ﻋﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔٍ ﻣﺘﺄﺧّﺮةٍ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ،ﻳﻘﻮل:
"ﻓﺄﻣﺎ ﺣﺮوف اﻟﻜﻼم ،ﻓﺈن ﺣﻜﻤﻬﺎ ،إذا ﺗﻤﻜﱠﻨﺖ ﻓﻲ اﻷﻟﺴﻨﺔ ،ﺧﻼف ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ،أﻻ ﺗﺮى أ ن
اﻟﺴﻨﺪي إذا ﺟﻠِﺐ ﻛﺒﻴﺮا ،ﻓﺈﻧّﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﻻ أن ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺠﻴﻢ زاﻳﺎ ،وﻟﻮ أﻗﺎم ﻓﻲ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﻤﻴﻢ وﺳﻔﻠﻰ
ﻗﻴﺲ وﺑﻴﻦ ﻋﺠﺰ ﻫﻮازن ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺒﻄﻲ اﻟﻘُﺢ ﺧﻼف اﻟﻤﻐﻼق اﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﺑﻼد
اﻟﻨﺒﻂ؛ ﻷن اﻟﻨﺒﻄﻲ اﻟﻘُﺢ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺰاي ﺳﻴﻨًﺎ؛ ﻓﺈذا أراد أن ﻳﻘﻮل "زورق" ،ﻗﺎل "ﺳﻮرق" ،وﻳﺠﻌﻞ
اﻟﻌﻴﻦ ﻫﻤﺰة؛ ﻓﺈذا أراد أن ﻳﻘﻮل "ﻣﺸﻤﻌﻞ" ﻗﺎل "ﻣﺸﻤﺌﻞ" ،واﻟﻨﺨّﺎس ﻳﻤﺘﺤﻦ ﻟﺴﺎن اﻟﺠﺎرﻳﺔ ،إذا
ﻇﻦ أﻧﻬﺎ روﻣﻴﺔ وأﻫﻠﻬﺎ ﻳﺰﻋﻤﻮن أﻧﻬﺎ ﻣﻮﻟّﺪة ،ﺑﺄن ﺗﻘﻮل "ﻧﺎﻋﻤﺔ" وﺗﻘﻮل ﺷﻤﺲ ﺛﻼث ﻣﺮات
ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎت").(16
ﻧﻠﺤﻆُ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻴﻒ ﻟﻤﺢ اﻟﺠﺎﺣﻆُ ﻇﺎﻫﺮةً ذاتَ ﺣﻀﻮرٍ ﻣـَﺪو ﻓﻲ اﻟـﺪرس اﻟﻠﻐﻮ 
ي
اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮةُ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔِ اﻟّﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣِﻤﻦ ﺗﺠﺎوزوا ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ أن
ﻳﻜﺘﺴﺒﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻄﻘﻲ ،وﻗﺪ ﻗﺪم اﻟﺠﺎﺣﻆ ﻟﻬﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺗﻔﺴﻴﺮا ﻟﻄﻴﻔًﺎ
ﻳﻮاﻓﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق؛ ﺣﻴﺚُ إن ﺗﻤﻜﱡﻦ ﻣﺨﺎرج اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻣﻦ ﺟﻬﺎزﻳﺎﻹﻧﺴﺎن
اﻟﺴﻤﻌﻲ واﻟﻨﻄﻘﻴﻴﺤﻮلُ ﺑﻴﻨَﻪ وﺑﻴﻦ اﻛﺘﺴﺎبِ اﻟﻠﻐﺔِ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻲءِ ﺑﻤﺨﺎرﺟﻬﺎ.
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واﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻛﺬﻟﻚ ﻣِﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﺟﻬﻮد ﺗُﺬﻛَﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﺣﻴﺚُ ﻗﺪم ﺗﻔﺴﻴﺮاتٍ ﺟﻴﺪةً
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻼﻗﺔِ اﻟﻠﻐﺔِ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺠﺎلٌ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻳﻘﻮلُ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ:
"اﻋﻠﻢ أن اﻟﻠﻪ -ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ -ﻣﻴﺰ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺒﺪأ ﻛﻤﺎﻟﻪ
وﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻀﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت وﺷﺮﻓﻪ؛ ذﻟﻚ أن اﻹدراك وﻫﻮ ﺷﻌﻮر اﻟﻤﺪرك ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﺧﺎرج ﻋﻦ
ذاﺗﻪ ﻫﻮ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺤﻴﻮان ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت واﻟﻤﻮﺟﻮدات ،ﻓﺎﻟﺤﻴﻮاﻧﺎتُ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺧﺎرج
ﻋﻦ ذاﺗﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ رﻛّﺐ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاس اﻟﻈﺎﻫﺮة :اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ واﻟﺸﻢ واﻟﺬوق واﻟﻠّﻤﺲ ،وﻳﺰﻳﺪ
اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﻧﻪ ﻳــﺪرك اﻟﺨ ــﺎرج ﻋﻨﺬاﺗﻪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬي وراء ﺣﺴﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻘﻮى ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ
ﺑﻄﻮن دﻣﺎﻏﻪ ،ﻳﻨﺘﺰع ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻮر اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺎت وﻳﺠﻮل ﺑﺬﻫﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻴﺠﺮد ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻮرا أﺧﺮى .واﻟﻔﻜﺮ
ﻫﻮ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر وراء اﻟﺤﺲ ،وﺟﻮﻻن اﻟﺬﻫﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﺰاع واﻟﺘﺮﻛﻴﺐ").(17
ﻧﻠﺤﻆُ ﻛﻴﻒ رﻛﱠﺰ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟﻤﻘﺎرن ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﻴﻮان ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔِ اﻟﻔﻜﺮ اﻟّﺘﻲ
ﻳﺠﻌﻞُ ﻣﺪارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ أو "ﺑﻄﻮن اﻟﺪﻣﺎغ" ،وﻧﺮى ﻛﻴﻒ وﺟﻪ ﻋﻨﺎﻳﺘَﻪ ﻟﺘﺄﻣﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻄﻠﻊ
ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ ،وﻫﻲ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺻﻮر ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻨﻴﺎتٍ
ﻋﺪةٍ ﻛﺎﻻﻧﺘﺰاع واﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
وﻛﻲ ﻻ ﻳﻄﻮلَ ﺑﻨﺎ اﻟﺒﺤﺚُ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر ،ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﺣﻆ واﺑﻦ ﺧﻠﺪون دﻟﻴﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻄﱡﻦ
اﻟﻤﻔﻜﱢﺮﻳﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻠﻐﻮي ،وﻧُﺸﻴﺮ ﺳﺮﻳﻌﺎ إﻟﻰ أﺳﻤﺎءٍ ﻻﻣﻌﺔٍ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻛﺎﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ،واﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،واﺑﻦ ﻓﺎرس ،وﻏﻴﺮﻫﻢ.
 اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮرأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ أن أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎن ﺛﻤﺮةً ﻣﻦ ﺛﻤﺎر
اﻟﺘﺰاوج ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،وﻛﺎن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﻤﻮﺿﻌِﻪِ ﻇﻬﻮر اﻻﺗّﺠﺎه اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﻔﻄﺮي ﻓﻲ
اﻟﻠﻐﺔ ،وﻗﺪ ﻣﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺰواج ﺑﺨﻤﺲ ﻣﺮاﺣﻞَ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔٍ ﺣﺘّﻰ اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺎ ،ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر
اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،"وﻧﺤﺎولُ ﻫﻨﺎ أن ﻧﻠﺨﱢﺼﻬﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘِﻬﺎ واﻟﺘﻮﺳﻊ
ﺣﻮﻟﻬﺎ).(18
 -1ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ
ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺎتُ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔُ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔُ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔِ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔٍ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎم؛ ﺣﻴﺚُ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺪر ﺑﺤﻮثٌ ﻧﻔﺴﻴﺔٌ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞَ أن ﻳﺼـﺪر
دي ﺳﻮﺳﻴﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮاﺗِﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم ،وﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣـﻠـﺔ اﻟﻨـﻔﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﻋﻠﻰ ﻳـﺪ وﻟﻴﺎم ﻓﻨﺪ
) (1920-1832أول ﻣﻦ ﺗُﻌﺰى ﻟﻪ اﻹﺷﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨـﻔـﺲ ،اﻟﺬﻳﻘﺎل إن دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .وإﺑﺎن ﻋﺼﺮ وﻟﻴﺎم ﻓﻨﺪ ،ﻗﺎم ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﺤــﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺮﺑﺎﺑﻌﺔ وآﺧﺮون

دي ﺳﻮﺳﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣ ـﻌـﺮوف ،وﻗــﺪ ﺑــﺪأت اﻹﺷﺎراﺗُﺎﻟﻨﻔﺴﻴﺔُ ﻣﻊ ﺑﺪء ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺑﻞ وﻋﻠﻰ
ﻟﺴﺎن دي ﺳﻮﺳــﻴﺮ ﻧﻔﺴِﻪ ،اﻟّﺬي ﻋﺮف اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻧﻈﺎم ﻣﻦ اﻹﺷﺎرات واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ" ،وﻛﻞﱡ
إﺷﺎرة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻹﺷﺎرات ﺗﺘّﺼﻞ ﺑﻤﺸﻴﺮ ﺻﻮﺗﻲ ﻫﻮ اﻟﺪالّ ،ﻳﺘﺤﺪ ﻣﻊ ﺗﺼﻮر ذﻫﻨﻲ ﻫﻮ اﻟﻤﺪﻟﻮل،
واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪالّ واﻟﻤﺪﻟﻮل ﻋﻼﻗﺔ رﻣﺰﻳﺔ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ ،ﺛﻢ ﻳﺮﻛّﺰ ﻋﻠﻰ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻹﺷﺎرات أو اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن دي ﺳﻮﺳﻴﺮ
أﺷﺎر إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺪﻣﺎغ ،وﻫﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ "ﺑﺮوﻛﺎ" ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ
اﻟﺠﺰء اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﺴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎغ ،ﻣﺆﻛﱢﺪا أن اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺤﺪثُ ﻧﺘﻴﺠﺔَ اﺧﺘﻼل ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ دي ﺳﻮﺳﻴﺮ ﻫﺬه ،ﻧﺠﺪ ﻛﻴﻒ أﻧّﻪ رﺑﻂَ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﻐﺔ ﺑﻴﻦ
ﻛﻮﻧﻬﺎ دﻻﻻتٍ ﺻﻮﺗﻴﺔً وﻣﺪﻟﻮﻻتٍ ذﻫﻨﻴﺔ ،وﺑﻴﻦ ﻛﻮن ذﻟﻚ ﻣﻔﺴﺮا ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻐﺔ ،وﻛﻞّ ﻫﺬه
اﻷﺷﻴﺎء ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﺑﻞ إن دي ﺳﻮﺳﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎل ﺑﻮﺿﻮح إن " ﻛُﻞّ ﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮه ﻧﻔﺴﻲ ،"ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﺒﻬﻪ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻣﺮاﺣﻞَ ﻣﺒﻜّﺮةٍ ﻣﻦ اﻟﺪرس
اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺤﺪﻳﺚ.
وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن دي ﺳﻮﺳﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻗﺪ اﻫﺘﻢ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺟﻴﺪا ﺑﻤﺎ اﻗﺘﺮح أن ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﻌﻠﻢ "اﻟﺴﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ" أو "ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻼﻣﺎت" ؛ اﻟﺬي ﻳﺪرس اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت؛ وﻗﺪ ﺗﻨﺒﺄ دي ﺳﻮﺳﻴﺮ أن ﻣﻜﺎن ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﺿﻤﻦ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ وﻣِﻦ ﺛَﻢ ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم؛ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎل دي ﺳﻮﺳﻴﺮ إن ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﺴﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻔﺲ .أﻣﺎ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﺮﺷِﺪ اﻟﻨﻔﺲ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ).(19
وﻋﻠﻰ اﻟﺮ ﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻹﺷﺎرات اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﻟﻮاﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرس
اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻓﺈﻧّﻬﺎ ﻟﻢ ﺗَﺮق ﻟﺘﺆﺳﺲ اﺳﺘﻘﻼﻟًﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ؛ وﻟﻌﻞّ أﻫﻢ
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗُﻔﺴﺮ ﻋﺪم ﻗﻴﺎم ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴـﻲ ﻓﻲ ﺗـﻠـﻚ اﻟﻤــﺮﺣـﻠﺔ اﻧﺸ ـﻐﺎﻟُﺎ ﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﺑﻮﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗُﻬﻤﻞُ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﺮﻛّﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ داﺧﻠﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻋﺘﻘﺎدٍ ﺳﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ دراﺳﺔً ﻋﻠﻤﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮرٍ
ﻧﻔﺴﻲ.
 -2اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮة ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ودراﺳﺎﺗﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻣﺼﻴﺮ اﻹﺷﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ،أن ﺗﺘﺤﺪ ﺟﻤﻴﻌﺎ وﺗﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ
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ﺟﻬﻮدِ ﻋﻠﻤﻴﻦ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ؛ اﻷول ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺑﺮوس
ﺳﻜﻨﺮ ) ،(1990-1904واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻟﻴﻮﻧﺎرد ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ )(1949-1887؛ ﺣﻴﺚُ رأى
ﺳﻜﻨﺮ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗﻌﺪو ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺳﻠﻮﻛًﺎ آﻟﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﻟﺠﺮي وﻟﻌﺐ اﻟﻜﺮة واﻟﺴﺒﺎﺣﺔ وﻗﻴﺎدة
اﻟﺴﻴﺎرة واﻟﻀﺮب ﻋﻠﻰ آﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ اﺗّﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﻴﻦ وﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى اﻟﻠﻐﺔ
ﺑﻤﻨﻈﺎر ﺷﻜﻠﻲ ﺳﻄﺤﻲ.
أﻓﺎد ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ ﻣﻦ آراء اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،ﻓﺄﺳﺲ ﻣﺪرﺳﺔً ﻟﻐﻮﻳﺔً ﺗُﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮى اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻈﻬﺮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻵﻟﻲ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺜﻴﺮ
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣِﻦ ﻏﻴﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ؛ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ وﻓﻖ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﻌﺪو ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﺤﺪث ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺜْﺒﺖُ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻰ ﺣﺎﻓﺰا أو ﺗﻌﺰﻳﺰا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺔ،
ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺳﻠﻮﻛًﺎ أو ﻋﺎدةً؛ أي ﻳﻜﺘَﺴﺐ ،وﻳﻨﻄﻔﺊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ؛ أي ﻳﻨﺴﻰ وﻻ ﻳﻜﺘﺴﺐ.
إن ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺒﺪء ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻻ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر؛
ﻓﺎﻟﺴﻠﻮﻛﻴﻮن ﻳﻜﺎدون ﻳﻨﻜﺮون وﺟﻮد أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر ،أو ﻓﻠﻨﻘﻞ إﻧّﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ
ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﻮن ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺻﻮرﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ
ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻛﺎﻣﻠًﺎ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺼﻐﺮى اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت ،ﺛﻢ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻫﺬه
اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت ،وﻣﻦ اﻟﺼﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وأﻧﻮاع اﻟﺠﻤﻞ).(20
ﺑﻨﺎءً ﻋـﻠـﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ اﻧـﺘـﻬـﺞ اﻟﺒﻨﻴـﻮﻳﻮن ﻧﻬـﺠﺎ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻠﻐﺔ واﻛﺘﺴـﺎﺑـﻬﺎ
وﻓﻘﺪﻫﺎ؛وﺗﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرةُ إﻟﻰ أن اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎن ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﺑﺤﺘًﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻮﺻــﻒ اﻟﺒﻨﻴﻮي؛
إذ ﻓُﺴﺮتِ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻴﺮ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
وﺻﻔُﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ،ﻣِﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚُ ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜّﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺸﻜﻠﻲ.
ﻳﺠﺪر ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،وﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﺒﻨّﺎﻫﺎ ﺳﻜﻨﺮ وﺑﻠﻮﻓﻤﻴﻠﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ
اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،أن ﻧﺘﺬﻛّﺮ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟّﺬي ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﻔﺲ
واﻟﻠﻐﺔ ،وﻫﻮ ﺳﻴﺎق ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻧﻈﺮةَ اﺣﺘﻔﺎء وإﻗﺒﺎل؛ ﺣﻴﺚ إن اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﺮى أﻧﻪ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻲء ﺳﻮى اﻟﻤﺎدة ،وأن ﻣﺎ ﻧَﻌﺪه ﻇﻮاﻫﺮﻋﻘﻠﻴﺔً ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻧﻔﺴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺟﺴﺎم اﻟﻤﺎدﻳﺔ .وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺎدﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺣﺼﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﻮن اﻟﻨﻔﺲ
واﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻳﻔَﺴﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ) (21؛ وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ واﺣﺪا ﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﻴﻦ ،وﻫﻮ واﺳﻄﻮن ،ﻳﺮى
أن اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ وﺑﻘﻴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻴﺲ إﻟّﺎ ﺳﻠﻮﻛًﺎ ﺣﺮﻛﻴﺎ ﺣﺴﻴﺎ؛ ودﻟﻴﻠُﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
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اﻟﺮﺑﺎﺑﻌﺔ وآﺧﺮون

ﻣﺘﻀﻤ ﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻜﻼم؛ أي إن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﺤﺮﻛﺎت
اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻜﻼم).(22
 -3ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
وﺗُﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔُ اﻣﺘﺪادا ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ إذ إﻧّﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺎتٍ ﺿﺮورﻳٍ ﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ رواد اﻟﻤﺮﺣﻠﺔِ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔِ ،ﺣﻴﺚُ ﺑﺪأَ ﻋﻠﻤﺎءُ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﻔﻄﻨﻮن إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻠﻐﻮي ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ ﺧﻠﻴﻂٌ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺜﻴﺮ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ،ﻓﺮأَوا أﻧّﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺷﻜﻠﻴﺔٌ ﺧﺎﻟﺼﺔٌ ،وﺑﺪؤوا ﻳﻔﻜّﺮون ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺜﻴﺮ
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ؛ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﻔﺰةٍ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔٍ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ واﻟﺴﻄﺤﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻨّﻔﺎذ
إﻟﻰ ﻋﻤﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻠﻐﻮي.
ﻫﻜﺬا ،ﻇﻬﺮت ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔٌ ﺟﺪﻳﺪةٌ ﺗﺪور ﻓﻲ ﻣﺪار اﻟﺘﻔﺴـﻴـﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛـﻲ ﻟﻠـﻐـﺔ ،ﻓﻨـﺸـﺄت
ﻣﺪرﺳﺔٌﺟﺪﻳﺪة ﻫﻲ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻋﻤﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻟﻐﻮي ﻧﻔﺴﻲ ،وﻋﻠﻰ رأﺳِﻬﻢ ﺗﺸﺎرﻟﺰ أوﺳﻜﻮد،
وإدوارد ﺗﻮﻟﻤﺎن ،وﻣﻮرر .وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة أﻓﺎدت ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺛﺎﻟﺚٍ ﻛﺎن
آﺧِﺬًا ﻓﻲ اﻟﺼﻌﻮد ،ﻫﻮ "ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت" ،ﻣِﻦ ﺣﻴﺚُ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻼم
وﻓﻬﻤﻪ؛ إذ ﺳﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ
اﻟﻤﺘﻤﺜّﻠﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﺼﻮت وإرﺳﺎﻟﻪ ﻋﺒﺮ وﺳﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ،ﺛﻢ ﺗَﻌﺮﻓُﻪ واﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ وﺗﻔﺴﻴﺮه ،وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ
ﺗﻼﻗﺢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻮم ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ،ﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻋﻠﻢ
اﻟﻨﻔﺲ ،وﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
 -4ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل
وﻳﻄﻠَﻖ ﻋﻠىﻬﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أﺣﻴﺎﻧًﺎ "اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ"؛ ﻷﻧّﻬﺎ ﺗُﻤﺜﱢﻞُ ﻏﻠﺒﺔً ﻓﻌﻠﻴﺔً ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻈﻬﻮر ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﻗﺪ ﺑﺪأﻫﺎ اﻟﻠﻐﻮي
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻧﻌﻮم ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ؛ ﺣﻴﺚُ أﺻﺪر ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﺸﻬﻮر
ﺑـِ"اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﱠﺤﻮﻳﺔ" ﻋﺎم  ،1957اﻟﺬي ﺿﻤﻨﻪ ﻫﺠﻮﻣﺎ ﺣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ واﻟﺒﻨﻴﻮﻳﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻈﺮﺗﻬﻢ
اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﻴﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻜﻨﺮ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﻢ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻛﺘﺴﺎﺑﺎ
آﻟﻴﺎ ﻣﺤﻀﺎ؛ وﻗﺪ رأى ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ أن اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻔﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺴﻮ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﻮن
دراﺳﺎﺗِﻬﻢ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻟﻮن ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﺨﺪاع واﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ﻳﺨﻔﻮن ﺑﻪ ﻋﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل إن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻤﻄًﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات ،وإن اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺲ ﻓﺄرا ﻳﺮﺗﺒﻂُ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك واﻟﻤﺜﻴﺮ
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ،ﺑﻞ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪه اﺧﺘﻼﻓًﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻳﺮﺑﺄُ ﺑﻬﺎ وﺑﺎﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬي أﻧﺘﺠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮق
اﻻﺗﺼﺎل ﻟﺪى اﻟﺤﻴﻮان؛ واﻟﺤﻖ أن ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻳﺮى ﺗﻤﻴﺰ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﻏﻴﺮهِ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎتِ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ
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اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺴﺐ ، ﺑﻞ ﻳﻨﺎدي داﺋﻤﺎ ﺑﻀﺮورة ﺣﻀﻮر ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺤﻜﻢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ؛ وﻣﻦ
ﻫﻨﺎ ﻓﺈن ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬه ﺗُﻌﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔً ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔِ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ).(23
إن ﻫﺠﻮم ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺪاﻣﺎ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ
ﻟﻨﻈﺮﻳﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،اﻟّﺘﻲ ﻳﺼﻄﻠَﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﱠﺤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻟـﻴﺪﻳﺔ ،وﻛــﺎﻧـﺘﺄوﺳﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺷﺮح ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻧﻈﺮﺗﻪ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻨﻬﺞ دراﺳﺘﻬﺎ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﺧﺎﻟﻒ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﻴﻦ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﻴﻦ؛ إذ رأى ﺿﺮورة اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ،ﻛﻤﺎ رأى ﺿﺮورة اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻷداء ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب
اﻟﻠﻐﺔ ،إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪه اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ،وأﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠّﻪ أﻧّﻪ رأى
ﺿﺮورة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜّﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﻫﺎ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ،
وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
رأى ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺎم ﻓﻄﺮي ﻛﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ اﻟﻮﻻدة ،ﻳﺘﺤﻜّﻢ ﻓﻴﻪ ﺟﻬﺎ ز
وﻫﻤﻲ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻬﺎز "اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ" ؛ وﻫﻮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ،وﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﻌﻬﺎ ﺑﻠﻐﺘﻪ ،أن ﻳﻨﺘﺞ ﻋﺪدا ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وأن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻣﻨﻬﺎ .وﻫﺬا اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ إﻟﻰ أﺷﻜﺎل ﺳﻄﺤﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔٍ ﺗﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ،وﻫﻲ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﺼﻠَﻬﺎ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ وذﻛﺮ ﺷﺮوﻃﻬﺎ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ.
إن ﻗﻨﺎﻋﺎت ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﺗﺘﻤﺜّﻞُ ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎده ﺿﺮورة اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻘﻠ ﻲ
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ؛ أي وﺻﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪودة ،اﻟﺘﻲ ﺗُﺘﻨﺞ ﺟﻤﻠًﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ،واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜّﻢ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ،وﻋﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ وﺻﻒ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻄﺤﻲ ﻟﻠﻐﺔ؛ ﻓﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻣﻦ اﻷداء اﻟﻠﻐﻮي.
ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻋﻠﻰ آراﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻃﻮرﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ أﺧﺮى
ﻋﺎم  ،1965أﺳﻤﺎﻫﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔَ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺸﺮوﺣﺔٌ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑـ"ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
اﻟﻨﱠﺤﻮﻳﺔ"؛ وﻗﺪ رﻛّﺰ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،وﻗﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻳﺸﻴﺮ
إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎﻧﻲ د ﻻﻟﻴﺔً ﺗُﻤﺜﱢﻞُ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ
اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ ،وﺷﺮح ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ
ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻷداء اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻐﺔ ،وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﻛﺸﻒ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻋﻦ آراءٍ ﻛﺜﻴﺮةٍ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨُﺺ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن.
وﻟﻘﺪ أﺳﻤﻰ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ ﻫﺬ ه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل؛ واﻟﺤﻖ أن ﻫﺬه ﺗﺴﻤﻴﺔٌ ﺗُﻨﺎﺳﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮر ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺮى ﺟﻮن ﻟﻴﻮﻧﺰ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ،
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اﻟﺮﺑﺎﺑﻌﺔ وآﺧﺮون

أن ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ "ﻳﺪﻳﻦ ﺑﻮﺟﻮدِه اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﻳﺎتِ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ؛ ﺣﻴﺚُ أﻓﺎد ﻋﻠﻤﺎ ُء
اﻟﻠﻐ ﺔ وﻋﻠﻤﺎءُ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﻫﺬه ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻛﺘﺴﺎبِ اﻟﻠﻐﻮي واﻟﺘﻌﻠﻢ إﻓﺎدةً
ﻋﻈﻴﻤﺔ؛ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻋﻦ اﻟْﻤﻠَﻜَﺔَ اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻤﺜﺎﺑﺔِ ﻫﺪم ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺴﻠﻮك واﻟﺘﻠﻘﻴﻦ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ).(24
 -5اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﺻـﺪور ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ،ﺿﺞ اﻟﻌﺎﻟَﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﺑﻬﺬهِ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻗَﺒﻮﻟًﺎ
ورﻓﻀﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ،وأﺧﺬَت ﻣﺮﺣﻠﺔٌ ﺟﺪﻳﺪةٌ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎﻟﺒﺮوز ،وﻗﺪ رﻛّﺰت ﻫﺬه
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧّﻬﺎ أﺧﺬت ﺑﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻌِﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﺮﻛّﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴ ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻷداء اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض أﻧّﻪ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻘﺪرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،
وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﻠّﻠﺖ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ دراﺳﺔً وﺻﻔﻴﺔً ﻋﻘﻼﻧﻴﺔً ﻣﺤﻀﺔً ،وﺟﻨَﺤﺖ
إﻟﻰ اﻷداء اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻓّﺮ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻘﺪرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
إن إﻓﺎدة ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺰات ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻢ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻠﺘﺰم
ﻃﻮﻳﻠًﺎ ﺑﻨﻈﺮﻳﺘﻪ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ واﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ،ﺑﻞ رﻓﻀﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ واﺣﺪة
ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻠﻐﻮي ،وﻛﺎﻧﻮا ﻣﻌﺮﻓﻴﻴﻦ ﺣﻘﺎ إذ راوا أن ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺨﺘﺎر ﻣﻦ آراء اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ واﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻦ واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﻤﻴﺪان ،وﻳﻔﺴﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻠﻐﻮي ﺗﻔﺴﻴﺮا ﻣﻘﺒﻮﻟًﺎ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻤﻴﺰت ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔُ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻧّﻬﺎ أﻓﺎدت إﻓﺎدةً ﺟﻤﺔً ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠ ﻢ
اﻟﺤﺎﺳﻮب اﻟّﺬي ﺑﻨِﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي ووﻇﺎﺋﻔﻪ؛ ﻓﺰاد اﻟﺘﻔﺎﻋﻞُ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺒﺰﻳﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻓﻬﻢ
اﻟﻜﻼم وإﻧﺘﺎﺟﻪ ،وﻇﻬﺮت أﻫﻤﻴﺔُ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﻠّﻤﻬﺎ ،وﻫﺬا اﻟﺬي ﻓﺘﺢ آﻓﺎﻗًﺎ ﺟﺪﻳﺪة
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺟﺰاء اﻟﺪﻣﺎغ وﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻪ ووﻇﺎﺋﻔﻪ ،واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻴﻪ.
ﻣِﻤﺎ ﺗﻤﻴﺰت ﺑﻪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔُ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔُ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔُ ﻛﺬﻟﻚ ،أﻧّﻬﺎ وﺳﻌﺖ ﻣﺪاﺧﻞَ دراﺳﺔَ اﻟﻠﻐﺔِ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮق؛ ﻓﺒﺪﻟًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺤﻮ واﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪا ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ،
ﺑﺪأ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻔﺮع اﻟﺪﻻﻟﺔ )اﻟﻤﻌﻨﻰ( ﻳﺰداد وﻳﺘّﻀﺢ؛ ﻓﺒﺪأ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺪراﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻳﺼﺎل
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻣﻊ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺪؤوا ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ،وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق وأﺣﻮال ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث واﻟﺴﺎﻣﻊ.
وﻟﻌﻞﱠ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﻫﻮ
أﻧّﻪ ﺑﺪأَ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺘﻌﻠﱡﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ؛ ﻓﻜﺎن ﻟﻌﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮاءة دور
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ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴ ﻲ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪثُ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة،
وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه اﻟﺒﺤﻮث ﻣﻴﺪاﻧًﺎ ﺧﺼﺒﺎ وراﻓﺪا ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﻠّﻤﻬﺎ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ،
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔً أُﻣﺎ أو ﻟﻐﺔً ﺛﺎﻧﻴﺔ.
أﺧﻴﺮا ،ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧُﻘﺮر ﻣﻊ ﺟﻼل ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺪاﺛﺔِ ﺳﻨﱢﻪ،
ﺣﻘﱠﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎتٍ ﻣﺒﻬﺮةً ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ،ﺧﺎﺻﺔً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻌﻠّﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ وﺻﻌﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻌﻠﱡﻢ؛ وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎبٍ ﻛﺜﻴﺮةٍ ﻋﻠﻰ رأﺳِﻬﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺪأَ ﻣﻦ ﺣﻴﺚُ اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻠﻐﻮي،
وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻮﻓﱡﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎتِ واﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻋِﺒﺮ اﻟﺴﻨﻴﻦ أﻣﺎﻣﻪ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔِ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓُﺮ أﻋﺪادٍ ﻛﺒﻴﺮةٍ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟّﺬﻳﻦ اﺿﻄﻠﻌﻮا ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ وﻧﻬﻀﻮا ﺑﻪ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
 ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲﻟﻌﻞّ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎه ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔٍ ﻟﻨﺸﺄة ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺗﻄﻮره ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻮاﺋِﻪِ ﻋﻠﻤﺎ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ وﻣﻦ ﺗَﻠَﻮه ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻗﺪ أﺣﻄﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻتِ اﻟّﺘﻲ ﺗُﻌﺪ
ﻣﻴﺪاﻧًﺎ ﺧﺼﺒﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻏﻴﺮ أﻧّﻨﺎ ﻧﺎزﻋﻮن ،ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻤﻨﻬﺞ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ،إﻟﻰ ﺿﺮورةِ اﻟﺤﺪﻳﺚِ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻣﻔﺼﻠًﺎ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﻟﻮج
إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ.
وﻗﺪ ﻣﺮ ﺑﻨﺎ أن ﺳﻜﻮﻓﻞ) (25ﻗﺪ وﺿﻊ أﺳﺌﻠﺔً أرﺑﻌﺔً ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺄﻫﺪاف ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﻫﻲ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔِ ،ﺛﻢ ﻋﻦ ﺳﺆال إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ،ﺛﻢ ﻋﻦ ﺳﺆال ﻓﻬﻤﻬﺎ ،وأﺧﻴﺮا ﻋﻦ ﺳﺆال
ﻓﻘﺪِﻫﺎ ،ﻏﻴﺮ أﻧّﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻔﺮع ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ إﻟﻰ أﺳﺌﻠﺔٍ أﺧﺮى ﻛﺜﻴﺮة ،ﺣﻮل اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ،وﺣﻮل اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ
وﻓﻬﻤﻬﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ .وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﻨﺎ أن ﻧﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺳﻜﻮﻓﻞ،
ﻟﻨُﺤﺪد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔً ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ
ﻣﻦ ﻧﻘﺎط:
ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ؛ وﻳﺮﻛﱢﺰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ؛ ﻛﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،وﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ،
وﻓﻬﻢ ﺟﻤﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺗﺤﻠﻴﻠًﺎ ﻧﺤﻮﻳﺎ وﺻﺮﻓﻴﺎ ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗُﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻔِﻌﻞ
اﻟﻠﻐﻮي واﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﺎ ﻣﻤﻜِﻨًﺎ.
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ؛ وﻳﺮﻛﱢﺰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻼم ﺑﺪءًا ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎ ِ
ت
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﻟﻜﻼم ،ﺛﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتِ اﻟﺘﻲ ﺗُﻨﺘﺞ اﻟﻜﻼم ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘَﻨﺎولُ ﻓﻲ ﻫﺬا
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اﻟﺮﺑﺎﺑﻌﺔ وآﺧﺮون

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻮﺳﻂُ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ اﻟﻨﺎﻗ ُﻞ ﻟﻠﻜﻼم ﺣﺘﻰ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ أذن اﻟﺴﺎﻣﻊ ،إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ
ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ؛ وﻳﺮﻛﱢﺰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔً أوﻟﻰ أو أﺟﻨﺒﻴﺔً ﺛﺎﻧﻴﺔ ،وﻳﺘﺼﻞُ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻮﺿﻮع آﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أو
اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﻛﱢﺰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎبِ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻐﺎﺗِﻬﻢ اﻷُم ،واﻟﺤﻖ
أن ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎلَ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻨﺬ أواﺧﺮ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎت؛ ﻟﻤﺪى أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل وﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﱡﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ.
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ؛ وﻫﻨﺎ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂُ ﺑﻪ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتُ ﻣﻦ ﻧﻮا ح
ﻓﻴﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ وﺳﻤﻌﻴﺔ وﻋﺼﺒﻴ ﺔ ،واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮﻧِﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞَ
داﺧﻠﻴﺔً أو ﺧﺎرﺟﻴﺔ.
اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻻﺿﻄﺮا ﺑﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ؛ وﻫﺬا ﻳﺘّﺼﻞُ ﺑﻤﺎ ﻗُﻠﻨﺎه ﻋﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻠﻐﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أﻋﻼه،
وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻮب اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺨَﻠﻘﻴﺔ ،أو اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﺧﺘﻼل وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ
ﺟﻬﺎز اﻟﻨّ ﻄﻖ ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن ،أو اﺧﺘﻼل اﻷﻋﺼﺎب واﻷﺟﻬﺰة ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻣﺎغ.
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮاءة؛ وﻫﻮ ﻣﺎ أُﻃﻠِﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮاءة ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞُ
ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺸﺎرِ إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه.
وﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺠﺎﻻتٍ أﺧﺮى ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﺗﺘﻤﺎس ﻣﻊ ﻓﺮوع أﺧﺮى
ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﻨﻔﺴﻴﻮن ﻳﻌﻨَﻮن ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻛﺎء واﻟﺬاﻛﺮة واﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨّﻄﻖ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﻟﻐﺔ اﻹﺷﺎرة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠُﻬﺎ
اﻟﺼﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚُ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلُ واﻻﻛﺘﺴﺎب واﻟﺘﻘﻌﻴﺪ ،وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ وﻣﺸﻜﻼت ﻟﻐﻮﻳﺔ
وﻧﻔﺴﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
إن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻳﺒﻨﻐﻲ أن ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎه ﻣﻦ أن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺮ ع
ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺠﺎﻻﺗِﻪِ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔَ ﺗﻔﻮق ﻣﺠﺎﻻﺗِﻪِ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،وﻣﻦ ﻫﺬه
اﻷﻫﺪافِ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔِ ﻛﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻹﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ
ﺑﺮأي ﺟﻼل ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺠﺰ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات إﻟﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻫﺪاف اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺄ أﻧّﻬﺎ
ﺳﺘﺼﻞُ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺎتٍ أﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮره اﻟﺒﺸﺮ ،وﻗﺪ رأﻳﻨﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ذﻟﻚ ﺟﻠﻴﺔً؛ ﺣﻴﺚ إن ﺗﻄﻮر ﻋﻠﻢ
اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻟﻐﺎت اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ أدى إﻟﻰ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺎﻟَﻢ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﺣِﻘﺒﺔٍ ﺟﺪﻳﺪةٍ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔٍ ﻋﻦ ﻛﻞّ ﺣِﻘﺒﺔٍ
ﺳﺎﺑﻘﺔ؛ وﻫﻲ اﻟﺤِﻘﺒﺔُ اﻟﺘﻲ اﻧﻔﺠﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﻌﺎﻟَﻢ ﻗﺮﻳﺔً
ﺻﻐﻴﺮة.
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أﺧﻴﺮا ،ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺨﻠُﺺ ﻣﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎه إﻟﻰ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚٌ ﻛﺎﻧﺖ إرﻫﺎﺻﺎﺗُﻪ
ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻇﻬﻮر ﻣﺪارﺳﻪ وﻗﻴﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ،ﺛﻢ أﺧﺬ ﻫﺬا
اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر واﻟﻨﻬﻮض ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻘﻞّ ﻣﻊ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ اﻟﺬي ﻗﺪم ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔٍ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ واﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ،وﺻﺎر ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ
ﻣﺠﺎﻻتٌ ﻛﺜﻴﺮةٌ وﺛﺮةٌ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺎ .وﺳﻨﺠﻮلُ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎت ﻻﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرﻫﺎ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ أﺳﻠﻔﻨﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ أﻋﻼه.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺳﺒﻖ أن ﺗﻨﺎوﻟَﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎبِ اﻟﻔﺎﺋﺖِ أﻫﻢ اﻟﻤﺠﺎﻻتِ اﻟّﺘﻲ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﻻ ﺑ ﺪ
أن ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻتِ ﻗﺪ ﺗﻤﺨّﻀﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔٌ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻗﺸﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎءُ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﻮن،
وﻋﻠﻰ رأﺳِﻬﻢ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن واﺣﺪا ﻣِﻤﻦ اﺳﺘﻘﻠّﻮا ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﻤﺎ
أﺳﻠﻔﻨﺎ ،وﺳﻨﺤﺎولُ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ،وﻟﻀﻴﻖ اﻟﻤﻘﺎم ،أن ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻗﻀﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟّﺘﻲ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺎ
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻤﺎ ،ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎب إﺷﺎرةً ﺳﺮﻳﻌﺔً إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺧﺮى.
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷوﻟﻰ :اﻷﺳﺎس اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻐﺔ
واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟّﺘﻲ أﻟﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻦ ،ﻫﻮ اﻟﺴﺆالُ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻀﻮ 
ي
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻐﺔ داﺧﻞ دﻣﺎغ اﻹﻧﺴﺎن ،وﻗﺪ أﻓﺎد ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺼﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﺠﺎل؛ ﺣﻴﺚُ ﻛﺎن اﻫﺘﻤﺎم ﻫﺬا اﻟﻌِﻠﻢ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن أﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺦّ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،
وﻗﺪ اﺿﻄﻠﻊ ﺑﺒﻴﺎن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗُﻨﺘﺞ اﻟﻜﻼم داﺧﻠَﻪ ،واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻨﻈﻤﻴﺔ واﻟﻤﻮرﻓﻮﻟﺠﻴﺔ
ﻟﻠﻜﻼم ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻬﻢ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺠﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺪﻣﺎغ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻋﺼﺎب وﻣﻦ ﺑﻌﺪِﻫﻢ ﻋﻠﻤﺎءُ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﻮن ،ﻫﻮ
ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎﻃًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻮادث واﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗُﺼﻴﺐ اﻟﻤﺦﱠ وﺑﻴﻦ ﺣﺪوث اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻠﻐﻮي؛
وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﻮا إﻟﻰ أن دﻣﺎغ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ أﻳﻤﻦ وأﻳﺴﺮ ،وﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﺴﺮ ﻗﺪراتٌ ﻻ
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻷﻳﻤﻦ؛ ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻪ اﻟﻘﺪرات اﻟﻠّﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺠﺰء اﻷﻳﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟًﺎ
ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘّﺪة ،وﺗﻮﺻﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻤﺎءُ اﻷﻋﺼﺎب إﻟﻰ وﺟﻮد أﺑﻨﻴﺔ ﻣﺨﻴﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻠّﻐﺔ؛ ﻛﺎﻟﻠﺤﺎء اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺆوﻟًﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹرداﻳﺔ ﻟﻠﺴﺎن واﻟﻔﻚ واﻟﺒﻠﻌﻮم
اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻀﻠﻴﺎ ،وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻠﺤﺎء ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ "ﺑﺮوﻛﺎ" اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
اﻟﻨﺼﻒ اﻷﻳﺴﺮ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ اﺧﺘﻼلٌ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺘﻤﺜّﻞُ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ
واﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،وﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮوﻛﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳﻤﻬﺎ "ﻓﻴﺮﻧﻜﻲ" اﻟﺘﻲ إن اﺧﺘﻠّﺖ ﻓﻼ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ
ﺧﻠﻞٌ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي وﻻ ﻓﻲ اﻟﻨﱠﻈﻢ ،إﻧّﻤﺎ ﻳﻨﺸﺄ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﻜﻼم ﻣﻔﻴﺪ ذي
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺮﺑﺎﺑﻌﺔ وآﺧﺮون

ﻣﻌﻨًﻰ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎغ ﻳﺼﺪرون ﺟﻤﻠًﺎ ﻏﻴﺮ ذاتِ ﻣﻌﻨًﻰ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﻫﻢ ﻓﻴﻪ.
إن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﻄﻮلُ ،وﻓﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎتٌ ﻃﻮﻳﻠﺔٌ ﺗﺘﺼﻞُ ﻓﻲ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘ ﺤﺪﺛﻬﺎ اﻷﺻﺤﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﻠﻐﺔ ﻷﺷﺨﺎص ﻣﺮﺿﻰ وﻣﺼﺎﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻌﺎﻟِﻤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﻮرﺗﺲ ﺗﺼﻞُ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺳﺎس اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻐﺔ،
ﺗﺘﻠﺨّﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 وﺟﻮد أﺳﺎس ﻋﺼﺒﻲ ﺧﺎص ﻟﻠﻤﻘﺪرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن. ﻫﻨﺎك درﺟﺔ ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ. -ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺠﺪول زﻣﻨﻲ ﻟﻠﻨﻀﺞ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ

)(26

.

 -2اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ
إن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
ﺗُﻌﻨﻰ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ ،وﺗﺘﻨﺎول اﻟﻌﻼﻗﺎتِ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔِ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻨﺪ اﻷﻓﺮاد ،وﺑﻴﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓّﺮﻫﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻹﺷﺒﺎع ﻫﺬه
اﻟﺤﺎﺟﺎت ،وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮلَ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎرٍ إن ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺿﻤﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟِﻪ ،وﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ ﺳﻨﺮﻛّﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻄﻔﻞ
ﻟﻠﻐﺘﻪ اﻷُم ،وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
أدرﺟﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔُ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺰﻋﻤﻬﺎ ﺳﻜﻨﺮ ،ﻧﻈﺮﻳﺔَ اﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ؛ ﻓﻤﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ،ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻓﻖ ﻣﺴﺎر ﺗﺸﺮﻳﻄﻲ،
ﺑﻘ ﺪر ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺸﻒ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﺒﺮ اﻗﺘﺮاﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘَﻠﻔﱠﻆُ ﺑﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺗُﻠﻔَﻆ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﻲءٍ ﻣﻌﻴﻦ ،وﻳﺜﻴﺮ اﻟﺸﻲءُ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﻋﻼﻗﺔً ارﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﺸﻲء ،وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔٌ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻌﺎم ورﻧﻴﻦ اﻟﺸﻮﻛﺔ اﻟﺮﻧّﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎرب
"ﺑﺎﻓﻠﻮف" .ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﺪﻻﻟﻴـﺔ ﻓﻴـﻤـﺎ ﻳﺘ ـﻌـﻠّﻘﺒﺈﺛﺎرة اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﺬات
اﻷﺷﻴﺎءُ اﻟﺘﻲ ﺗُـﺸﻜﱢﻞُ اﻟﻜـﻠــﻤﺎتُ ﺑــﺪﻳﻼ ﻋﻨﻬﺎ ،وﺣﻴﻦ ﻳﺘﻌﻠّﻢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ
اﻟﺠﻤﻞ ،ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﻛﺘﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ.
ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ ،إﻟﻰ أن ﺳﻜﻨﺮﻳﻌﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﺗﻨﻤﻮ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ واﻟﺨﻄﺄ ،وﻳﺘﻢ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ،وﺗﻨﻄﻔﺊ إذا ﻟﻢ ﺗُﻘﺪم اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة .وﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﺘﺄﺗّﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻴﺮات أن ﺗﺆدي إﻣﺎ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ؛ أي ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ،وإﻣﺎ إﻟﻰ ﻧﻘﺼﺎﻧﻬﺎ؛ أي
442

20

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol20/iss2/3

Al-Rababah et al.: Psycholinguistics

ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴ ﻲ
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ﻣﻌﺎﻗﺒﺘِﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﻤﺜﻴﺮاتُ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺰزات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
أﻧّﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻌﻬﺎ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أو ﺗﻠﻐﻴﻬﺎ اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺰزات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
ﺑﺬﻫﺎﺑﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ،ﻓﺈﻧّﻨﺎ ﻧﺠﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﻴﻦ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ؛ ﻓﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي" ﺟﺎن ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ" ﺣﻴﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،إﻧّﻤﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﺳِﻤﺎت اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ؛ ﻣِﻦ ﺛَﻢ ﻓﺈن اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻨﻤﻮ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ،وﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ،وﻳﻼﺣﻆ ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻤﺮ ﺑﺄرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞَ ﺧﻼل ﻧﻤﻮه
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ؛ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺴﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ،وﻳﺪرك ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻷﺷﻴﺎء واﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟَﻢ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﺴﻮس ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﻚ واﻟﺮﺿﺎﻋﺔ واﻟﻨّﻈﺮ
إﻟﻰ اﻷﺷﻴﺎء ورﻣﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا ،واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ،وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺒﺪأ
اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺈدراك اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻮرﻫﺎ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ وﻳﺼﻴﺮ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ أن ﻳﻌﻮا أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻴﺎء
اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻛﺄن ﻳﻔﺴﺮوا ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﻟﻌﺎب ،وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﻜﺘﺴﺐ
اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺪرةً أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺮﻣﺰ واﻹﻳﺤﺎءات اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻜﻠﻤﺎت،
واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﺳِﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔَ ﻋﺸﺮة ،وﻓﻴﻬﺎ ﻳﻄﻮر اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ،وأﺧﻴﺮا ﻫﻨﺎك اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﺳِﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔَ ﻋﺸﺮة ،وﻓﻴﻬﺎ
ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻘﺪار اﻷﻃﻔﺎل أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻻﻻت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت اﻷﺧﺮى.
ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ،ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﻴﻦ ﻗﺪ رأَوا أن اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗﻮﻟّﺪ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧّﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟُﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلَ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتُ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ؛ وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتِ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔَ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻜﻞّ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ .وﺣﺘﻰ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮ ر اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ ﺷﺮط ﺿﺮوري ﻻﻛﺘﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﻤﺮاﺣﻞ ،إﻟّﺎ أﻧّﻬﺎ ﻏﻴﺮ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ،وﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ.
و ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﻴﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ ﻟﻴﻨﺒﺮغ ،ﺻﺎﺣﺐ
ﻛﺘﺎب "اﻷﺳﺲ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ" ،ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﺮى أﻧّﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أدﻟّﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل أي ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﻈّﻢ ﻟﻠﻐﺔ ،ﻣِﻦ
ﺛَﻢ ﻓﺈن اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻜﻮن ﻣﻬﻴﺄً ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻷن ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮه اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،وﻫﻨﺎ ﻳﺆﻛّﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ
أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗُﻜﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻻ ﺗُﺘَﻌﻠﱠﻢ ،وﻣِﻦ ﺛَﻢ ﻓﺈن اﻟﺪﻣﺎغ اﻟﺒﺸﺮي ﻳﻜﻮن ﻣﻬﻴﺄً ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ .وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺆﻛّﺪ ﻟﻴﻨﺒﺮغ أن اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺷﻜﻞ
ﻋﻀﻮي ﻣ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن وﺣﺪه ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻬﺪف اﻷول
واﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻠﻐﻮي ﻫﻮ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن
واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺪﻣﺎغ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛّﺪ أن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻣﺎغ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ وﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻣﻊ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أﺧﺮى).(27
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اﻟﺮﺑﺎﺑﻌﺔ وآﺧﺮون

أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤﺾ ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ أن ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ،ﻣﺆﺳﺲ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ،اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻼﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻵﺗﻴﺔ:
 ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻛﻞّ ﻃﻔﻞ ﺳﻮي اﻟﻠﻐﺔ دون اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻣﺠﻬﻮد ﻳﺬﻛﺮ ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮض ﺷﻔﺎف ﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲﻣﺤﻴﻄﻪ ،ودون أن ﻳﺘﺪرج ﻋﺒﺮ ﺗﻤﺎرﻳﻦ ﻣﺨﺼﺼﺔ؛ ﻓﻌﻤﻞُ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﻮي ذاﺗﻲ
ﺧﻠّﺎق ﺗﻨﺒﻐﻲ دراﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﺧﺎﺻﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة.
 إن ﻛﻼم اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻌﻪ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻻ ﻳﺘﺸﻜّﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻞ أﺻﻮﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ .ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺘﻮي،ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺤﺮف ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧّﻪ
ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪدٍ ﻣﺘﻨﺎهٍ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻄﻔﻞ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻟﻐﺘﻬﻔﺈﻧّﻪ ﻳﻜﺘﺴﺐ "ﻛﻔﺎﻳﺔ"
ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ؛ أي ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻫﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ إﻧﺘﺎج ﻋﺪد ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎهٍ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ،واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﺻﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻬﻤﻬﺎ.
 إن اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي اﻛﺘﺴﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻧﻤﻰ ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﺗﺼﻮر داﺧﻠﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ،ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺠﻤﻞ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﻔﻬﻤﻬﺎ ،وﻻ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ
ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻜﻼم ﻛﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ ،وﻳﻤﺘﻠﻚ ﺗَﻘَﻨِﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ.
 ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻗﺪرات اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ وإﻟّﺎ ﺗﻌﺬّر ﻋﻠﻴﻪاﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ .ﻫﺬا ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻐﻮي ﻏﻨﻲ وﻣﻌﻘّﺪ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻋﺒﺮ
اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﺰأة.
ﺗﺴﻠّ ﻂ ﻫﺬه اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت أﺿﻮاء ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ؛ إذ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺪراﺳﺔ اﻻﻛﺘﺴﺎب؛ ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ ﻛﺎﺋﻦ إﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺧﻼل ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ
ﻗﺼﻴﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ إﻟﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪي ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻟﺘﻜﻠّﻢ ﻟﻐﺘﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻻﻧﻄﺒﺎع ﺑﺄن
ذﻫﻨﻪ ﻣﻬﻴﺄٌ ﻹﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠّﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل .وﻫﺬا اﻻﻧﻄﺒﺎع ،ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ،ﻋﻦ
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺳﻜﻨﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻳﺮﻛّﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة
اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻪ إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻣﺘﻔﺮدا ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ ﻋﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺄي ﺷﻲءٍ آﺧﺮ).(28
اﻧﺘﻬﺎءً ،ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻦ اﻟّﻠﺘﻴﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ أﻋﻼه ،ﻟﻴﺴﺘﺎ ﺳﻮى اﺛﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺷﻜّﻠﺖ ﺟﺪﻟًﺎ ﻃﻮﻳﻠًﺎ داﺋﺮا ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﻣﻦ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺪرﺳﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ :ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻜﻼم وإدراﻛﻪ وﻓﻬﻤﻪ ،وﻗﻀﻴﺔ
اﻟﺘﺬﻛّﺮ واﻟﻨﺴﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﻠ ﻐﺔ ،وﻗﻀﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ داﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻗﻀﻴﺔ ارﺗﺒﺎط اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ،وﻗﻀﻴﺔ
اﻟﻘﺪرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،واﻟﻘﺪرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن وﺑﻌﺾ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻛﺎﻟﺸﺎﻣﺒﻨﺰي،
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص.
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ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘّﻄﻮافِ اﻟّﺬي أداه ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚُ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴ ﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚُ ﻧﺸﺄﺗُﻪ وﻣﻨﺎﻫﺠﻪ
وﻗﻀﺎﻳﺎه ،ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺨﻠُﺺ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔٍ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋ ﺞ ذاتِ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﻫﻲ:
 ﻟﻘﺪ ﻣﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم ،ﻣﻨﺬُ دي ﺳﻮﺳﻴﺮ وﻗﺒﻠَﻪ ،ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔٍ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ واﻟﻔﺎرﻗﺔ ،وﻣﻤﺎاﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ اﺳﺘﻄﺎع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔٍ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺘﻼﻗﺤﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻮم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎج ﺗﻼﻗﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ
اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﺧﻨﺎدق ﻣﻌﺮﻓﻴﺔٍ واﺣﺪة.
 إن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚٌ ﺗﺒﻠﻮر ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﺴﺘّﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺮورهﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ واﻟﻤﺨﺎﺿﺎت اﻟﻌﺴﻴﺮة ،وﻫﻜﺬا ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ
ﻣﻨﺪرﺟﺎ ﺿﻤﻦ ﻓﺮوع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔِ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻻ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﺳﺎﺳﻲ ،وذﻟﻚ ﻟﻜﺜﺮة
اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ اﻹﻣﺒﺮﻳﻘﻴﺔ؛ ﻧﻈﺮا إﻟﻰ أﻧّﻪ ﻣﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻣﻨﺼﻬﺮ وإﻳﺎه.
 ﻟﻘﺪ ﺗﻤﻈﻬﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ دراﺳﺔٍ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،وﻣﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢﻟﻔﺘﺎتٌ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ :اﻟﺠﺎﺣﻆ ،واﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،واﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ،واﺑﻦ ﻓﺎرس ،وﻏﻴﺮﻫﻢ.
 ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺟﺎﺋﻴﺔً ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻌﺎﻟِﻢ اﻟﻠﻐﻮي اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲﻧﻌﻮم ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ،وﻳﺪﻳﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ" ﺑﻈﻬﻮره واﻟﺘﻌﺮﻳﺠﺎت ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ ﺟﻬﻮد
ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟِﻢ ،وﺑﻌﺪ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﺑﺪأت ﺗﺘﺮى اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﺸﻜّﻞُ ﻣﺮﺣﻠﺔَ
اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ واﺳﺘﻮاﺋﻪ.
 ﻳﺤﺘﻔﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ،وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ،واﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ،واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ،واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
 ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪدة أﻧّﻪ ﺻﺐ ﺟﻬﺪه ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔٍ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ؛ ﻛﺄﺳﺎساﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻬﺎ ،وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻜﻼم واﻟﻘﺪرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ.
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اﻟﺮﺑﺎﺑﻌﺔ وآﺧﺮون

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
ي ،ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠ ّﻠﺔ "آﻓﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ي واﻟﻨﻘﺪ 
 (1إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻠﺤﻢ ،إﺷﻜﺎﻟ ﻴﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻠﻐﻮ 
واﻟﺘﺮاث" ،اﻹﻣﺎرات ،ﻋﺪد  ،33ص.92
ﺳﺴﺔ اﻟ ﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ط  ،1993 ،6ص.6
 (2اﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪاﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﻴﻦ ،ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎ م ،ﻣﺆ 
 (3اﻧﻈﺮ :ر.ﻫـ روﺑﻨﺰ ،ﻣﻮﺟﺰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :أﺣﻤﺪ ﻋﻮض ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﺪد  ،227ص.288
 (4اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.289
 (5ﻧﺎن راﻧﺘﺮ وﺟﻴﻦ ﺟﻠﻴﺴﻮن ،ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴ ﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻫﻨﺪ اﻟﻤﻬﻴﻨﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ آﻓﺎق ،اﻟﻜﻮﻳﺖ،2012 ،
ص.27
 (6اﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻬﻤﻲ ﺣﺠﺎزي ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،1997 ،ص.129
 (7ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ /ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤ ﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد،
اﻟﺮﻳﺎض ،2006 ،ص.18
ي ،دار اﻟﻮﺳﻴﻢ،
 (8ﺷﺎرل ﺑﻮﺗﻮن ،اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘ ﻴﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻤﻘﺪاد ،ﻣﺤ ﻤﺪ رﻳﺎض اﻟﻤﺼﺮ 
دﻣﺸﻖ ،ص.8
ﺳﺴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﻴﺔ،
 (9ﺟﻼل ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴ ﻲ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ وﻗﻀﺎﻳﺎه ،ﻣﺆ 
اﻹﺳﻜﻨﺪر ﻳﺔ ،ج ،1ص.11
 (10ﺗﻮﻣﺎس ﺳﻜﻮﻓﻞ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴ ﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻋﺒﺪاﻟ ﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﺒﺪان ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ،
اﻟ ﺮﻳﺎض ،ص.16
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